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E D T 0 R A L 
The Action Plan that the Commission is now 
drafting for the Amsterdam European Council in June will be the most important 
Single Market policy initiative since the 1985 White Paper.An important feature of 
it will be a detailed timetable for achieving the specific initiatives outlined before the 
introduction of the single currency on I January I 999. 
This Action Plan will build upon the results of our 
extensive survey of the Single Market's impact so far (published last October - see last issue of SMN), 
together with comments from a wide range of interested parties, including Member States, economic 
operators, trade unions, consumer organisations and others. The Plan will pay particular attention to 
the interests of individuals as well as business, and will take account of the recommendations just 
received by the Commission from the High Level Panel on free movement of persons (see Special 
Feature) as well as feedback from the Citizens First initiative (see page 4). 
I cannot Ii~ the veil on precisely what that plan 
will contain - we are still working on it - but I can give you an initial "hit list" of political actions. First, 
we must do even more to get all Member States to live up to their political promises and conform to 
legal obligations. This means getting Directives into national legislation and ensuring that Community 
rules are fully and effectively enforced at the level of Member States. The emphasis of the Plan will be 
on practical, non-legislative action to ensure existing rules are applied in reality rather than new 
legislative proposals. 
We must a/so attack any remaining obstacles to 
efficient cross-border operations. This will mean particular interest in the field of company law, taxation 
and in areas where the ability to provide services is restricted. We also want to see a more restrictive 
approach towards state subsidies. 
A mood of"/ess but better" legislation has already 
been demonstrated by this Commission by the major reduction in the volume of proposals for new EU 
legislation. This will continue. The existing rules at both Community and national level are a/so being 
scrutinised more than ever before in an effort to reduce the burden on business. There are still too many 
rules in the Single Market - not only at Community level but, perhaps even more, at national level. This 
is why we wish to see the SLIM initiative (Simpler Legislation in the Internal Market) developed and 
extended. 
Another area the Action Plan will probably cover 
is how to make available better information about Single Market rights and opportunities and provide 
more effective assistance to both business and citizens in resolving their problems whether informally 
or via the courts. Information technology, including the World Wide Web, now provides us with the 
means to make available accurate and up-to-date information about the Single Market. And we want 
to help to tackle problems quickly as they arise - in time to make a real difference to business and 
citizens. 
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ACTUALITE DU MARCHE UNI Q UE 
SUM 
The follow-up 
At the Internal Market 
Council of 13 March, 
Commissioner MONTI 
updated Ministers on the 
follow-up to the first phase of 
SUM (Simpler ugislation for 
the Internal Market). This first 
phase cOPers the Intrastat system 
for reporting on trade within 
the EU for statistical purposes 
(the Commission is due to 
make proposals in June to 
simplify the current arrange-
ments), recognition of diplomas 
( Commission proposals are due 
before the end of 1997), orna-
mental plants (proposal is due 
in May) and construction 
products (Member States repre-
sentatiJJes are resisting changes 
to the current Di.rective). 
The Commissioner also briefed 
the Council on preparations for 
the second phase of SUM which 
is due to include Value Added 
Tax legislation, financial 
services (first banking, then 
assurance) and the Combined 
Nomenclature for external 
trade. The SUM approach, 
launched in May 1996 as a 
pilot project, inPolves small 
teams of experts from national 
administrations, users of the 
legislation and the Commission 
identifying specific ways of 
simplifying current rules. 
For more information, 
please contact 
Ana Gallo Alvarez 
DGXV/A-1 
TEL: (+32 2)296 30 12 
FAX: (+32 2) 296 09 50 
E-mail: A l@dg15.cec.be 


















At the Internal Market Council of 13 March, 
Commissioner Mario MONTI presented to 
Ministers the latest transposition figures of Simple 
Market legislation included in the 1985 White 
Paper State by State: the Netherlands, Denmark 
and Sweden are the best performers; Italy, Ger-
many and Austria are lagging most behind. The 
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State of Implementation of the White Paper Measures 
273 provisions in force/ 217 requiring national implementing measures 
Breakdown of Situation by Member State (7 March 1997) 














































































As part ~f the Structured 
Dialogue put in place to jr1llo1Ji 
up the 1995 White Paper on 
preparation of the Associated 
Countries of Central and 
Eastem Europe jrn· Intergratiou 
into the Intenial Market) t/Jcre 
1JJas a 1neeti11,'-q with Ministers 
from CEECs during the 
Internal Marlm Council of 
13 March. Commissio11cr · 
?vf0N11 briefed the Ministers 
011 the wrrmt progress 
ac/JieJJcd and the difficulties 
e11co1tittcred bv the CEECs in 
putting i11 pldce the l?ey legisla-
tive measures outlined in the 
Annex to the 1995 White 
Paper a11d the accompanyin,_q 
ad111i11istratiPe and teclmical 
strnctures. The meeti1ig consi-
dered issues arisiug from mles 
and practices 011 sta11dardisa-
tirm ai1d certification tl1at 
products meet health and safc~v 
requirements. Mr Monti also 
reported 011 the actiPities of the 
Tee/mica! Assistance 
li~f<nwation Exchaiige Office 
(TAIEX) nm bv the Co111mis-
sio11 to proPidc dssistai1ce 
c011cm1i11g Si11gle Marlm 
h~qisfatio11 to public and semi-
public bodies i11 the Associated 
C01111trics. 
For more information, 
please contact 
Philippe Pelle 
DG XV/ A-2 
TEL ~32~29578 45 
FAX: (+ 32 2) 295 60 90 
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.---------------~ 
Der Binnenmarkt ist fur Wirt-
schaftsteilnehrner und Bi.irger 
greifbar. Er funktioniert gut, 
konnte aber noch besser 
funktionieren. Daher klindigte 
Kommissionsprasident Jacques 
SANTER fur den Europai-
schen Rat von Amsterdam im 
Juni einen Aktionsplan fur den 
Binnenmarkt an. Dieser Plan, 
der nach Anhorung der 
Mitgliedstaaten kurz vor dern 
Amsterdamer Gipfel von der 
Kommission angenommen 
werden di.irfte, sieht praktische 
MaEnahmen sowohl auf natio-
naler wie auf gemeinschaftli-
cher Ebene vor, um eine besse-
re Anwendung der Gemein-
schaftsregeln sicherzustellen, 
ihre Effizienz zu erhohen, den 
Gesetzgebungsrahmen zu 
vereinfachen, Probleme schnel-
ler zu losen und verbleibende 
Hindernisse fur grenzliber-
schreitende Aktivitaten zu 
tiberwinden, vor allem bei 
Dienstleistungen und neuen 
Technologien. 
Dieser Aktionsplan sol! dem 
Binnenmarkt einen neuen 
Impuls geben. Wie Kommissar 
Mario MONTI hervorhob, 
mlissen die Mitgliedstaaten 
jedoch ihr Engagement 
erneuern und den hinftigen 
Zeitplan strikt einhalten, damit 
der Binnenmarkt ein voller 
Erfolg wird. 




TEL: (+ 32 2) 295 73 57 
FAX: (+32 2) 296 09 50 
E-mail: A l@dg15.cec.be 
Action Plan 
ie Si11,__qlc Market is no1p a rcali~vfor 
economic operators and citizens and is 
begi1111ing to gi11e rise to ta11gible bCNefits in 
terms of employment) competitiPcness and 
economic l{rtJJPth. But the the Single Marlcet 
is also significalltly 1tndcrpe1for111i11g mid 
must 1Porl? better to11w1To1P. That is the mai11 
reaso11 1Phy PrcsidCNt Jacques Sauter 
announced to the European Council in 
Dubli11 the Commission's inte11tio11 of 
presenting a Single Marlut Action Plan to 
the Awsterdam E1tropca11 Council i11 June. 
This Pla11) i11clztding a detailed timetable) 
1Fill coper all measures 11ecessaJ)' to ensure 
that the full bwefit of the Si11gle Mar!?et is 
achimd before the i11trodztctio11 of t/Je single 
currCNcy 0111 Ja111taJ)' 1999. 
Obviously, there is a close link between the 
operation of the Single Market and Economic and 
Monetary Union. At the Conference on "Priorities 
for the Single Market" (Brussels, 7 March), the 
Commissoner Mario MONTI recalled that "a 
robust and fully operational Single Market is the 
main vehicle for Economic Union and thus the 
fundamental pillar of EMU. The Single Market is 
itself stimulating structural convergence of Member 
States' economies. In doing so, it has reduced any 
residual risk of country-specific economic distur-
bances that could lead to Member States devaluing 
their currencies as a short-term palliative. The 
Single Market must therefore be fully operational in 
time for the introduction of the single currency". 
The aims of the Action Plan 
Concrete operational action, at national as well as 
Community level, to ensure better enforcement of 
Single Market rules, simplification of rules, rapid 
problem solving, faster reaction to infringments and 
improved information for business and the citizen 
will occupy an important part of the Action Plan. 
Another major goal will be to attack remaining or 
emerging obstacles to cross-border activity and 
industrial integration, notably in the field of 
services, application of new technologies, incomple-
te product legislation or standardisation and the 
lack of a single European company law system. 
Removal of tax barriers and the elimination of 
harmful tax competition are also likely to be an 
important feature of the Action Plan. 
As for future development of the Single Market, the 
Action Plan is likely to address the need for action 
at the international level , notably within inter-
national standardisation or quasi-regulatory organi-
sations, to parallel the removal of barriers within 
the Single Market. 
It will also address the need for effective monitoring 
of the Single Market's performance against 
established objectives, for example through a 
"Single Market Scoreboard" ind icating each 
Member State's performance on compliance with 
Single Market rules plus indicators of the concrete 
impact of the Single Market in terms of trade, 
investment, employment, price convergence and 
convergence between regions. 
Finally, the Action Plan is likely to consider whether 
competition, state aids, social and environment 
policies may need to be adjusted to contribute to a 
dynamic Single Market. 
The Action Plan will aim to give a new impulse to 
the Single Market, but it will be only effective if all 
Member States are ready to renew their commit-
ment to the Single Market. This may require difficult 
political decisions. Equally, economic operators and 
citizens must take full advantage of the opportuni-
ties the Single Market presents for the Action Plan 
to be successful. Briefing the Council of 13 March, 
Commissioner Monti emphasised that the Commis-
sion is very much in "listening mode" and seeking 
contructive contributions from Member States. He 
stressed that the Action Plan will be focused and 
based on a strict, fast-moving timetable. 
It will be very different from the famous White 
Paper of 1985. Where new Community legislation 
is needed to get rid of barriers or to tackle new 
challenges, the Commission will not hesitate to 
propose it, or to press for its adoption where pro-
posals have already been presented. But much of 
the emphasis will be on practical, non-legislative 
action to make sure that the rules that 
have been agreed are really 
respected, that they are as 
simple and as clear as possi-
ble, and that businesses 
and people are well in-
formed about how to 
make the most of Single 
Market opportunities. 
The Action Plan is 
expected be adopted 
by the Commission 
shortly before the Am-
sterdam European Council, 
following consultation of the 
Member States in the Internal 
Market Council and perhaps other 
Councils in May. 
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Resume 
Le Marche unique est desormais 
une realite tangible pour Jes 
operateurs et Jes citoyens. 
11 fonctionne bien mais il pour-
rait fonctionner mieux. C'est la 
raison pour laquelle le President 
Jacques SANTER a promis de 
presenter au Conseil europeen 
d'Amsterdam en juin, un 
nouveau Plan d' Action pour le 
Marche unique. Ce Plan, qui 
devrait etre adopte par la Com-
mission peu avant Amsterdam, 
apres consultation des Etats 
membres, prevoit des actions 
concretes, tant au niveau 
national que communautaire, 
pour assurer une meilleure 
application des regles communes, 
renforcer leur efficacite, simpli-
fier le cadre legislatif, resoudre 
plus rapidement les problemes, 
surmonter les derniers obstacles 
aux activites transfrontalieres, 
notamrnent dans le domaine des 
services et des nouvelles techno-
logies. Ce Plan d'Action devrait 
donner une nouvelle impulsion 
au Marche unique, mais comme 
le Commissaire Mario MONTI 
l'a encore rappele, pour reussir 
ii faut que les Etats membres 
reiterent leurs engagements 
et respectent strictement le 
calendrier qui sera fixe. 
ACTUALITE DU MARCHE UNIQUE 
UK 0800 581 591 
Germany 0130. 86 04 00 
Netherlands 06 • 80 51 
Denmark 8001 · 0201 
Sweden 020 79 49 49 
Austria 0660. 68 11 
Belgium 0800 92 03-8(Fl)-9(Fr) 
Greece 00800 · 32 12 254 
Finland 08001 13191 
Portugal 0505 32 9 254 
France 0800 90 97 00 
Luxembourg 0800 25 50 
Italy 167 876 166 
Spain 900 98 31 98 
Ireland I 800 553188 
Internet http://citizen.eu.int 
Citizens First 
Since the launch of Citizens First on 
26 November 1996) more than 450)000 
people have actively sought information 
about their rights in the areas of living) 
working and studying in another EU 
country. The high awareness of the initia-
tive bodes well for the next phase due in 
the Autumn. 
Awareness building 
Before Citizens First was launched polls showed 
about 80% of EU citizens did not consider them-
selves to be well informed about living or working 
abroad . Another question revealed that almost 
55% of Europeans believed that you needed a work 
permit to work in another EU country. It was 
against this background that Citizens First is seeking 
to increase awareness of the rights citizens have 
in Europe and its Single Market. Initial findings 
of a Europe-wide survey reveal already strong 
recognition of the Citizens First initiative. 
Preliminary resu lts are very encouraging, for 
example, 30% of Italians and 28% of Swedes were 
aware of Citizens First. 
This rise in awareness came not only through 
launch events, and subsequent publicity including 
advertising but also through work by non-govern-
mental organisations. Citizens First has awarded 
grants to amongst others the "Europe 97" initiative 
in the UK, a Eurobus in Luxembourg (see picture 
below), an information tour in Austria and a project 
in Sweden on information for the blind. 
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Direct response 
Response to Citizens First has been very encoura-
ging. In fact 200,000 EU citizens had called Citizens 
First by mid-March. In terms of absolute numbers 
most calls have come from Italy (62,000), France 
(45,000) and Spain (45,000) . Relative to the size of 
the population Ireland and Spain have the highest 
rates. Another important point is that in addition to 
200,000 telephone calls more than 250,000 indivi-
dual users have visited the internet site, together 
accessing more than 1.7 million documents. 
Signpost Service 
People phoning the Call Centre with questions that 
require more detailed answers are called back by 
the Signpost Service. This means that their 
questions are referred on to experts who give the 
correct contact point to take the enquiry further. 
Over I OOO cases have already been handled, and 
the details provide very useful feedback about how 
the Single Market is operating in practice. It is 
already clear for example that people run into pro-
cedural difficulties in trying to get diplomas 
recognised, and they also frequently are concerned 
about their social security and tax status when 
moving from one country to another. 
Completing the Programme 
Four Guides are now being prepared for publi-
cation in the Autumn. The topics to be covered are 
buying goods and services in the Single Market, 
travelling throughout the EU, equal opportunities 
and health issues. 
These Guides will be supplemented with more 
detailed Factsheets outlining the practical circum-
stances in individual Member States. All this 
information will also be available on the internet 
site. Following its success there are plans to extend 
the web-site, making it an even more interactive 
forum for dialogue between the EU and its citizens. 
As for the longer term, Single Market Comissioner 
Mario MONTI said, at the Conference for "Priori-
ties for the Single Market" on 7 March 1997, that as 
part of the forthcoming Action Plan (see page 3) he 
intended to put forward specific proposals for per-
manent structures to facilitate dialogue with 
citizens and business about the exercise of their 
rights in the Single Market. The progress made by 
the Citizens First initiative will provide a firm basis 
for such proposals. 
Printed information on 
people's rights is produced in 
two forms: Guides and Facts-
heets. 
• Guides are short docu-
ments, designed to give a 
general, easy to understand 
overview of citizens rights in 
the areas of living, working 
and studying in another 
country of the EU. 
• Factsheets are much more 
detailed and country specific 
documents, which go into is-
sues such as how to obtain a 
residence card, how to get 
your diploma recognised 
abroad in much more detail. 
All the Guides and Fact-
sheets are available in 
national languages. In addi-
tion the Guides are also 
available in 6 other langu-
ages (Catalan, Basque, 
Galician, Gaelic, Welsh, 
Luxembourgish). 




TEL:(+ 32 2) 296 70 0 I 
FAX: (+32 2) 296 09 50 
E-mail: 
citizenfirst@dg15.cec.be 
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Livre Vert sur la rotection des consommateurs 
On 19 February 1997, 
the European Parliament 
adopted its report on the 
Green Paper on "Financial 
services: Meeting consumers' 
expectations" (banks, insu-
rance, securities), adopted 
by the Commission in May 
1996. 
European Parliament has 
welcomed the Commis-
sion's approach as well as 
the stated aims. It asks for 
tiatives, covering informa-
tion to the consumer, access 
to universal service, treat-
ment of complaints, excessi-
ve indebtedness and inter-
mediaries. Parliament is also 
favourable to initiatives 
concerning distance selling 
of financial services and 
. electronic payments. 
Replying to the Parliament, 
Commissioner Mario 
MONTI announced that 
the Commission will adopt 
very soon a Communica-
tion, including these major 
priorities and the measures 
to adopt on the matter. 
This Communication will 
be a formal response to the 
consultation launched with 
the publication of the 
Green Paper in May 1996. 
Le 19 fevrier 1997, le Parlement europeen a 
adopte son rapport concernant le Livre Vert 
de la Commission sur la protection du 
consommateur dans le domaine des services 
financiers (banques, assurances, va leurs mobi-
lieres). Le Parlement accueille favorablement 
l'approche de la Commission ainsi que les 
objectifs poursuivis. II lui demande d'adopter 
a la fois des initiatives de types horizontal et 
vertical, couvrant aussi bien !' information du 
consommateur, l'acces au service universe!, le 
traitement des plaintes, le surendettement et 
les intermediaires. Le Parlement s'est egale-
ment declare favorable aux initiatives concer-
nant la vente a distance des services financiers 
et les moyens de paiements electroniques. 
A cette occasion, le Commissaire Mario 
MONTI a annonce que la Commission adop-
tera tres prochainement une communication, 
reprenant ces grandes priorites ainsi que les 
mesures qu 'elle entend adopter en la matiere. 
Cette communication sera la reponse formel-
le a la consultation lancee avec la publication 
du Livre Vert, en mai 1996. 
En accueillant la demande du Parlement 
europeen, le Commissaire Monti a tout 
d'abord declare que les travaux de la Commis-
sion sur la notion d'interet general dans le sec-
teur bancaire seront bientot finalises et qu 'une 
reflexion similaire sera lancee prochainement 
en matiere d'assurance. II a en suite precise que 
la Commission souhaite encourager le dialo-
gue au niveau europeen entre 
representants du secteur finan-
cier et representants des con-
sommateurs afin d'adopter, d'ici 
la fin de l'annee, des codes volon-
taires concernant en particulier 
!' information du consommateur 
et le traitement des plaintes. La 
mise en oeuvre de ces codes 
sera attentivement suivie par la 
Commission qui, le cas echeant, 
n'hesitera pas a proposer des 
mesures plus contraignantes. 
Par ailleurs, le Commissaire 
Monti a annonce de nouvelles 
mesures legislatives concernant 
les intermediaires non-regle-
mentes, notamment sur l'acces et 
l'exercice de la profession. Quant 
a l'acces au service universe!, ii a precise que la 
Commission suivra !'evolution de la situation 
dans chacun des pays et encouragera les initia-
tives nationales ou locales. En ce qui concerne 
le su rendettement, elle accordera la priorite 
aux in itiatives de prevention, visant a amelio-
rer !'information et !'education du consomma-
teur. 
Pour ce qui est de la vente directe des services 
financiers, le Commissaire Monti a annonce 
son intention de soumettre a la Commiss ion 
une proposition de directive qui tiendra 
compte non seulement des dispositions de la 
directive-cadre qui vient d'etre adoptee (voir 
SMN n°6) mais aussi des specificites des servi-
ces financiers. L'objectif de cette directive 
serait de proteger le consommateur en lui 
accordant le droit a !'information et a la 
retractation, mais egalement de permettre au 
secteur financier de beneficier d'un veritable 
marche sans frontieres, qui ne soit pas freine 
par !'adoption de lois nationales divergentes. 
Enfin, concernant les nouveaux moyens de 
paiement que sont les cartes magnetiques, les 
cartes a puce, les paiements par reseaux et les 
porte-monnaies electroniques, le Commissai-
re a confirme une initiative pour mettre a jour 
la Recommandation de novembre 1988 con-
cernant la relation entre emet teurs et utilisa-
teurs de ces moyens de paiement. 
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Am 19. Februar 1997 
verabschiedete das Euro-
paische Parlament seinen 
Bericht zum Grunbuch 
"Finanzdienstleistungen: 
Wahrung der Verbraucher-
interessen" (Bank- und 
Versicherungswesen sowie 
Wertpapierhandel), das von 
der Kommission im Mai 
1996 angenommen worden 
war. Das Parlament begriiBt 
den Ansatz und die Zielset-
zungen der Korn.mission. 
Es fordert allerdings, daB 
gleichzeitig horizontale und 
vertikale Initiativen hin-
sichtlich Verbraucherinfor-
mation, Zugang zum Uni-
versaldienst, Behandlung 
von Beschwerden, Ober-
schuldung und Vermittlern 
angenommen werden. 
AuBerdem begri.iGt es 
Initiativen zum Fernverkauf 
von Finanzdienstleistungen 
und zum elektronischen 
Zahlungsverkehr. 
Kommissar MONTI 
ki.indigte an, daB die Korn-
mission bald eine Mitteilung 
annehmen wird, die diesen 
Prioritaten Rechnung 
tragen und Vorschlage fur 
geeignete MaBnahmen 
umfassen wird. 
Diese Mitteilung wird die 
formelle Antwort auf die 
offenliche Anhorung sein, 
die zeitgleich mit der 
Veroffentlichung des Griin-
buchs in Gang gesetzt 
wurde . 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Laura Angela Mosca 
DG XV/C-4 
TEL:(+32 2) 296 16 61 
FAX:(+ 32 2) 295 07 50 
E-mail : C4@dg15.cec.be 
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Investment trust restrictions 
Germany referred to Court 
The European Commission has 
decided to refer Germany to the 
Court ofjustice under EC Treaty 
infringement procedures 
(Article 169) because of rest1'ic-
tions imposed on investment 
trnsts established in other 
Member States. The European 
Commission considers the restric-
tions violate EC Trea(v rules on 
the Ji·eedom to provide services 
(Article 59) and the free move-
ment of capital (Article 73h) . 
The German legislation in 
question, the Auslandslnvcst-
mentGesetz (AIG), imposes an 
absolute ban on marluting to the 
public of units in investment 
undertakings of the closed-end 
type (i.e. 11Jith no obligation to 
buy hack units fi'om the investor). 
Even though it applies to both 
domestic and foreign underta-
1,ings) the European Commission 
considers that it obstructs the 
activity of suppliers 111hich are 
established in other Member 
States and which la1vful(v pmide 
their serJJices there. Moreover) 
holders in Gmnan_11 of units in 
im1estment fzmds of the closed-
end type do not enjoy the srune 
tax advantages as holders of other 
investment fimd units. 
The German authorities have 
failed to respond to a reasoned 
opinion (second stage of formal 
infi'ingement proceedings under 
Article 169 of the EC Trea~v) 
sent on 6 August 1996. 
For more information, 
please contact 
Gianluigi Gugliotta 
DG XV/ C-3 
TEL: ( + 32 2) 296 68 68 
FAX: ( + 32 2) 295 07 50 
E-mail: C3@dg 15.cec.be 
Im lementation of EU Directives 
Although Gibraltar (a Crown Colony of the 
United Kingdom) is not part of the EU's common 
customs territory, it is subject to the provisions of 
the EC Treaty, except for agricultural products 
and harmonisation of VAT. The United Kingdom is 
responsible for ensuring Community rules are 
applied properly in Gibraltar. A meeting between 
the Commission's services (DG XV) and a delega-
tion from the UK authorities was held in Brussels 
on 28 January 1997 aiming to clarify the situation 
and ensure Gibraltar's commitment to comply 
with all EU financial services Directives as soon as 
possible. The situation is as follows: 
• Insurance 
Gibraltar has implemented all Directives except 
the annual accounts of insurance companies 
Directive (9 I /674/EEC). The Commission has 
already opened formal infringement proceedings 
against the UK concerning implementation of this 
Directive in Gibraltar. 
• Banking 
Legislation implementing the bank branch 
accounts Directive (89/ 117/EEC) and the annual 
accounts of banks Directive (86/635/EEC) has 
been drafted and should be adopted soon. Legisla-
tion to implement the deposit guarantee Directive 
94/ 19/EC) is being drafted, and there is a consulta-
tive document circulating on it. Drafting of legisla-
tion implementing the capital adequacy Directive 
(CAD - 93/6/EEC) should be completed. There is 
partial implementation of the "post-BCCI" 
Directive (95/26/EC). The Commission has 
already opened formal infringement proceedings 
against the UK concerning the bank branch 
accounts Directive and is likely to open infringe-
ment proceedings concerning the annual accounts 
of banks Directive, the CAD, the deposit guaran-
tee Directive and the "post-BCCI" Directive. 
• Securities 
Legislation to implement the Investment Services 
Directive (ISD - 93/22/EEC) is being drafted with a 
view to implementing it at the same time as the 
CAD. As far as the Directives on insider dealing 
(89/592) and UCITS (85/61 I) are concerned, they 
are reported to be "very close to transposition". 
The Commission has already opened formal 
infringement proceedings against the UK 
concerning the insider dealing and UCITS 
Directives and is likely to open infringement pro-
ceedings concerning the ISD, unless it is imple-
mented in Gibraltar in the meantime. 
Assurances et Credits 
Assurances 
• La Commission a decide de saisir la Cour de Jus-
tice contre la Belgique pour avoir manque a ses 
obligations de transposer la directive 90/232/CEE 
concernant !'assurance de la responsabilite civile 
automobile. Cette directive vise a garantir que !'as-
surance couvre !'ensemble du territoire commu-
nautaire sur base d'une prime unique. Le delai de 
transposition etait le 31 decembre 1992. 
• T oujours dans le domaine de !'assurance, la 
Commission a decide de classer sept procedures 
d'infraction contre la Grece suite a la notification 
de mesures nationales de transposition des direc-
tives 88/357/CEE (2eme directive assurance non-
vie), 90/618/CEE (libre prestation de services d'as-
surance responsabilite civile automobile), 90/619 
(2eme directive assurance vie), 9 I /371 (application 
de !'accord entre la CE et la Suisse concernant 
!'assurance directive non vie), 91 /674 ( comptes an-
nuels et comptes consolides des entreprises 
d'assurance), 92/49 (3eme directive assurance 
non-vie) et 92/96 (3eme directive assurance vie). 
Etablissements financiers 
• La Commission a decide d'envoyer un avis 
motive au Portugal, qui n'a pas encore transpose la 
directive sur l'adequation des fonds propres des 
etablissements de credit et des entreprises d'inve-
stissement (93/6/CEE). Cette directive, qui devait 
etre transposee au I er juillet 1995 pour entrer en 
vigueur le I er janvier 1997, prevoit principalement 
la couverture des risques. Suite a la notification de 
mesures nationales de transposition de cette 
meme directive, la Commission a classe les proce-
dures d'infraction contre la Grece, l'ltalie et le 
Royaume Uni. 
• Suite a la notification de mesures nationales de 
transposition de la directive services d'investisse-
ment (93/22/CEE), la Commission a classe les 
procedures d'infractions contre la France, l'ltalie 
et la Finlande. 
• La Commission a aussi classe la procedure 
d'infraction contre le Royaume Uni au sujet de la 
directive 94/7/CEE. 
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Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Eric Ducoulombier 
DG XV/ C-1 
TEL: (+ 32 2) 296 54 67 
FAX: ( + 32 2) 295 07 50 
E-mail: C l@dg15.cec.be 
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-------------~ 
S stemes d'indemnisation des investisseurs 
gen zustandige Kommissar, 
Mario MONTI, begrirnte 
die Annahme der Richtlinie 
iiber Systeme for die 
Entschadigung der Anleger 
<lurch das Europaische 
Parlament und den Minister-
rat. Nach dieser Richtlinie 
miissen die Mitgliedstaaten 
einen Mindestschutz 
gewahrleisten, um Anleger 
(vor allem Kleinanleger) bei 
Ausfall einer Wertpapier-
firma (Bank oder Nicht-
Bank) zu entschadigen, 
wenn diese nicht in der 
Lage ist, seinen Kunden 
Einlagen oder Wertpapiere 
zuri.ickzuerstatten. 
Die Richtlinie sieht keine 
Entschadigung vor fur 
Verluste, die aus einem 
Marktwertverlust der Wert-
papiere hervorgeht. 
Monti hob hervor, daB die 
seit langem erwartete 
Annahme der Magnahmen 
das Vertrauen der Anleger 




Le Parlement europeen et le Conseil des 
ministres ont adopte) le 17 fevrier 1997) 
la directive relative aux systemes 
d)indemnisation des investisseurs. En vertu 
de cette directive) les Etats membres sont 
tenus de mettre en place un ~vsteme de 
protection minimale pour indemniser les 
investisseurs en cas de defaillance d)une 
entreprise d)investissement) qu)elle soit 
bancaire ou non. Lorsque celle-ci n)est pas 
en mesure de restituer a ses clients les fonds 
ou les titres qui lmr appartiennent) une 
indemnisation rnini'rnale est prevue. 
La directiPe ne s)applique pas en cas de 
pertes resultant d)une baisse de la valeur de 
marche des investissements de la clientele. 
Le Commissaire Mario Monti a souligne 
que !'adoption de ces mesures) attendue 
depuis longtemps) accroitra la confiance des 
investisseurs et donnera ainsi une impulsion 
considerable au marche unique des valezm 
mobiliem. 
En vertl.J de cette directive, les Etats membres 
sont tenus de veiller a ce que les systemes 
d'indemnisation assurent le remboursement d'au 
moins 90 % des creances de chaque investisseur. 
Les Etats membres peuvent prevoir un plafond 
d'indemnisation, mais celui ci ne pourra etre 
inferieur a 20 OOO ecus ( OU a 15 OOO ecus jusqu'au 
31 decembre 1999 pour les Etats membres dans 
lesquels ce plafond est actuellement inferieur a 
20 OOO ecus). La directive laisse les Etats membres 
entierement libres de decider des modalites 
d'organisation interne du systeme et de son mode 
de financement. 
La directive prevoit toutefois un contr61e par le 
pays d'origine. Les dispositifs d'indemnisation des 
investisseurs releveront des autorites de surveil-
lance de l' Etat membre d'origine de l'entreprise 
d'investissement, meme dans les cas ou l'entre-
prise concernee possede des succursales et/ou 
fournit des services dans plusieurs Etats membres. 
Cette disposition permet de conforter !'applica-
tion du principe du "contr61e par le pays d'origi-
ne", qui est a la base de l'agrement unique des 
entreprises d'investissement, prevu par la directi-
ve sur les services d'investissement (93/22/CEE) et 
la deuxieme di rective bancaire (89/646/CEE). 
La directive contient d'autres dispositions majeu-
res, en particulier une clause dite de "couverture 
complementaire", en vertu de laquelle les succur-
sales des entreprises d'investissement etablies 
dans un Etat membre d'accueil sont autorisees a 
adherer au systeme du pays d'accueil , si celui-ci 
prevoit un niveau de couverture plus eleve que le 
systeme du pays d'origine. En revanche, la clause 
"d'interdiction d'exportation" empeche les 
succursales etablies dans un autre Etat membre de 
proposer un niveau de couverture plus eleve que 
celui prevu par le systeme du pays d'accueil. Cette 
clause doit etre revue avant le 31 decembre 1999. 
Les dispositions de la nouvelle directive s'inspi rent 
clairement de celles de la directive relative aux 
systemes de garantie des depots (94/ 19/CE), 
laquelle fixe un certai n nombre de regles minima-
les en matiere d'indemnisation des clients d'eta-
bl issements de credit defaillants. La coherence 
entre les deux directives est essentielle pour les 
banques ayant des activites d' investissement, auto-
risees a se conformer aux deux directives en adhe-
rant a un seul systeme d'indemnisation. La directi-
ve devra etre effectivement appliquee dans les 
Etats membres d'ici a l'automne 1998. 
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Summar y,, 
The Directive on Investor 
Compensation Schemes, 
adopted on 17 February 
1997, requires Member 
States to ensure that mini-
mum safeguards are in place 
to compensate investors in 
the case offailure of an 
investment firm (bank or 
non-bank). The Directive 
requires Member States to 
ensure that at least 90 % of 
each investor's claims are 
met by the compensation 
scheme. The Directive does 
not cover losses incurred as 
a result of customers' 
investments losing market 
value . The investor com-
pensation Directive has 
been modelled on the 
deposit-guarantee schemes 
Directive (94/19 /EC) and 
the consistency between the 
two Directives is essential 
for banks acting as invest-
ment firms. The Directive 
must be implemented by 
the autumn of 1998 and 
leaves Member States totally 
free to decide about both 
the internal organisation of 
the scheme and the way it is 
financed. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Juan Arteagoitia Landa 
DGXV/C-3 
TEL:(+32 2) 296 24 45 
FAX:(+ 32 2) 295 07 SO 
E-mail: C3@dg I S.cec.be 
SERVICES FINANCIERS EMH +¥WM M·M·M HMM 
---------------~ 
Securities Committee 
The Council adopted a common position on 
16 December 1996 on the Commission's propo-
sal for a Directive setting up the "Securities 
Committee". 
The European Parliament is currently considering 
the Council's common position and should be in 
a position to give its opinion on second reading 
beginning of April. 
If Parliament approves the Council 's common 
position the Securities Committee should soon 
take its place alongside the existing Banking 
Advisory and the Insurance Committees, thus 
completing the committee structure needed for 
the Internal Market in financial services. 
ii The Securities Committee will have two impor-
tant roles. Firstly, it will have a comitology func-
tion under the Investment Services and Capital 
Adequacy directives. The powers to make techni-
cal adaptations to these Directives will now be 
exercised by the Commission assisted by the 
Securities Committee, having regard to the need 
to associate European Parliament in this process. 
Secondly, the new Committee will have an advis-
ory role, so that useful exchanges of views can 
take place between Member States' representati-
ves and the Commission concerning 
developments in the securities markets field. 
DROIT DES SOCIETES EWE e++w M·f ·M +++ 
..--------------~ 
Droit des societes: • • uest1onna1re 
I I est evident que la competitivite des entreprises 
peut etre amelioree par des structures juridiques 
appropriees, tout comme l'investissement du 
capital a risque peut etre favorise par un environ-
nement juridique qui le protege. Les services de la 
Commission europeenne ont done lance une large 
consultation aupres des Etats membres, des orga-
nisations professionnelles et des milieux universi-
taires sur le theme "Marche unique et droit des 
societes". Le questionnaire cherche a verifier si les 
structures juridiques dans lesquelles les entrepri-
ses operent sont appropriees ou necessitent des 
modifications dans le cadre du Marche unique et 
de !'Union economique et monetaire. Plus 
precisement, la Commission desire savoir quelles 
actions sont considerees comme necessaires pour 
achever le Marche unique et aussi quel est le role 
que les Etats membres et les milieux interesses 
attendent de la Commission. 
La consultation est effectuee par le biais d'un 
questionnaire dont la premiere partie cherche a 
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recueillir les avis sur l'adequation entre les exigen-
ces du Marche unique et le droit des societes tel 
qu'il existe actuellement et tel qu'il se presentera 
dans le cas de !'adoption de certaines propositions 
en suspens. II permettra d'identifier les eventuel-
les lacunes dans les propositions de la Commis-
sion, ainsi que des possibilites de simplification 
et/ou de dereglementation. II comporte aussi une 
question concernant la mise en place eventuelle 
d'un mecanisme de debat permanent sur le droit 
des societes au niveau de l'Union europeenne. La 
seconde partie du questionnaire concerne plus 
particulierement la gestion des entreprises et les 
possibilites de simplifier le droit y afferent. 
Cette nouvelle consultation devrait permettre a la 
Commission de jouer un role actif dans le debat 
sur la modernisation du droit des societes. 
Ce questionnaire est disponible pour toute 
personne qui en fera la demande via E-mail 
(D2@dg15.cec.be). Le delai de reponse est le 15 
juin 1997. 
For more information 
please contact 
Christopher Cruickshank 
DG XV/ C-3 
TEL: (+ 32 2) 295.82 61 
FAX: ( + 32 2) 295 07 50 
E-mail: C3@dg15.cec.be 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Giuseppe Di Marco 
DG XV/D-2 
TEL: ( + 32 2) 295 45 86 
FAX:(+ 32 2) 299 4745 
E-mail: D2@dg15.cec.be 
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES 
Pour plus d'information, 
vous pouvez contacter 
Ghylslaine Guisolphe 
DG XV/B-1 
TEL: (+32 2) 295 18 60 
FAX: (+32 2) 295 71 91 
E-mail: B l@dg15.cec.be 
Elimination des barrieres 
C es derniers mois, plusieurs entraves au bon 
fonctionnement du Marche unique ont pu etre 
eliminees grace a la bonne cooperation entre les 
autorites nationales et la Commission europeen-
ne. Un de ces dossiers concerne les importations 
de vehicules a usage public par les collectivites 
locales italiennes; un autre concerne !'importation 
de cuves non-metalliques pour stocker le gaz en 
Suede. Quant au troisieme dossier, ii touche tres 
directement le citoyen europeen desireux de 
profiter pleinement de la libre circulation dans 
!'Union. Desormais, !'importation de vehicules 
automobiles d'occasion ne sera plus soumise -a 
aucune discrimination en Finlande. Rappelons que 
les entraves a la libre-circulation des vehicules 
routiers constituent en effet la principale source 
de plaintes deposees chaque annee devant la Com-
mission (voir page 13). 
Importations d'autobus et de tramways 
en ltalie 
L'ltalie ayant accepte de conformer aux disposi-
tions du T raite CE sur la libre-circulation des mar-
chandises, la Commission a decide de clore la 
procedure ouverte a l'encontre de la reglementa-
tion italienne sur les subventions aux achats d'au-
tobus, tramways et trolley bus par les collectivites 
locales. Pour obtenir une subvention, la reglemen-
tation en cause imposait l'achat des seuls vehicules 
conformes aux specifications techniques nationa-
les. Cette disposition etait done discriminatoire a 
l'egard des vehicules importes puisqu'elle avait 
pour effet de rendre plus difficile ou plus onereux 
l'achat de vehicules fabriques selon d'autres speci-
fications ou deja commercialises dans un autre Etat 
membre. Suite aux demarches de la Commission 
aupres des autorites ital iennes, celles-ci ont 
adopte un decret qui supprime les aspects discri-
minatoires de la reglementation. 
Cuves a gaz en plastique autorisees 
en Suede 
De meme, la Commission a decide de clore la 
procedure ouverte a l'encontre de la Suede qui 
refusait d'autoriser !'importation de cuves a gaz 
non-metalliques. Une compagnie danoise s'etait 
plaint aupres de la Commission du refus suedois 
d'autoriser les cuves en plastiques qu'elle fabrique, 
alors que ces cuves sont commercialises dans plu-
sieurs autres Etats membres. Plusieurs reunions 
ont ete necessaires avec les autorites suedoises 
avant de trouver un terrain d'entente, mais la 
Commission a finalement eu gain de cause. Les 
autorites suedoises ont accepte, conformement 
au droit communautaire, de modifier leur regle-
mentation pour autoriser !'importation de cuves 
non-metall iques fabriquees conformement a la 
reglementation d'un autre Etat membre OU qui y 
sont commercialisees. La Suede invoquait des 
raisons de securite pour s'opposer a !'utilisation de 
telles cuves. Mais des lors que les cuves importees 
respectent les niveaux de securite exiges par la 
reglementation suedoise, interdire leur importa-
tion etait une mesure excessive qui allait au-dela 
de ce qui est necessaire pour garantir la securite. 
Plus de discrimination pour les vehicules 
d'occasion importes en Finlande 
Cl6ture egalement de la procedure ouverte a 
l'encontre de la Finlande. Apres plusieurs reunions 
avec la Commission, les autorites fin landaises ont 
modifie la reglementation sur la mise en service 
des vehicules a moteur d'occasion, faisant dispa-
ra1tre toute trace de discrimination a l'egard des 
vehicules importes. La reglementation en cause 
imposait des exigences en matiere de freinage et 
d'emissions polluantes ou sonores qui etaient a la 
fois disproportionnees, depassant le seuil de ce qui 
est necessaire pour garantir la securite et la pro-
tection de l'environnement, et franchement discri-
minatoires puisque ne s'appliquant qu'aux seuls 
vehicules importes. lnvoquant la jurisprudence de 
la Cour de Justice en la matiere, la Commission a 
reussi a convaincre les autorites finlandaises de 
modifier leur reglementation, qui desormais 
garantit la protection de l'environnement et la 
securite sans faire obstacle a la libre-circulation 
des marchandises. 
LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES 
Summar. 
Acting in response to 
complaints, the Commission 
has decided to send 
reasoned opinions ( the se-
cond stage in infringe-
ment proceedings under 
Article 169 of the EC 
Treaty) to France (two 
cases), Italy, Belgium, 
Germany and Spain ( two 
cases) concerning barriers 
to the free movement of 
goods in breach of Article 
30 of the EC Treaty. 
The Treaty rules prohibit 
all quantitative restrictions 
on imports and measures 
having equivalent effect. 
These cases concern 
barriers to imports of 
alcoholic drinks (France), 
rubber products in contact 
with foodstuffs (France), 
tow bars (Italy), nutrient 
enriched foodstuffs 
(Belgium), dietary 
products for infants 
(Germany), foodstuffs 
containing additives 
(Spain), and tea sold loose 
(Spain). Should a Member 
State which has received a 
reasoned opinion fail to 
give a satisfactory reply 
within two months, the 
Commission can refer the 
matter to the Court of 
Justice. 
Suite a de nombreuses plaintes pour 
entraJJes et restrictions a hmportation, 
la Commission europeenne a applique la 
deuxihne etape de la procedure d 'infraction 
(en vertu de l'article 169 du Traite CE) 
contre la France, ritalie, la Belgique, 
l'Allemagne et l'Espagne. Elle a done decide 
d'cnvoyer des aJJis motives pour entraves a la 
Libre circulation des biens en violation du 
Traite CE (Article30). Cesregles inter-
discnt toutes restrictions quantitatives a 
l'irnportation) ainsi que toute mesure d'effct 
eqztiJJalent. Il s'agit d)entraves a l'importa-
tion de boissons alcoolisees (France)) 
de produits de caoutchouc en contact des 
denrees alimentaires (France)) de crochets 
de remorque (Italic)) des denrees alimentai-
res enrichies de nutriments (Belgique), 
de produits dietetiques pour nourrissons 
(Alle·magne)) des denrees alimentaires avec 
additifs (Espagne) et de the en prac (Espagne). 
En l'absmce d 'une reponse satisfaisante 
dans im delai de deux mois) la Commission 
pourrait saisir la Cour de fustice. 
France · boissons alcoolisees 
En vertu de la legislation fran~aise, une vignette 
"cotisation securite sociale" doit etre apposee sur 
les bouteilles de boisson alcoolisee dont la teneur 
en alcool est superieure a 25° par volume. Cette 
obligation a pour effet de rend re plus onereuse les 
importations paralleles de boissons alcoolisees 
puisque la vignette doit etre apposee manuelle-
ment alors que, pour la production fran~aise, 
!'impression se fait au stade de l'etiquetage. La 
Commission considere qu'une telle obligation est 
disproportionnee car le message contenu dans la 
vignette ne correspond pas au but de protection 
de la sante public, louable en soi, qui est presence 
pour justifier cette obligation. Selon la Commis-
sion, une indication plus appropriee pourrait 
permettre de satisfaire a la fois !'exigence legitime 
de protection de la sante publique et les obliga-
tions decoulant des regles de libre circulation des 
marchandises. 
France · produits de caoutchouc en 
contact des denrees alimentaires 
La France refuse de prevoir, dans ses reglementa-
tions nationales relatives a cette matiere, des 
clauses qui acceptent sans reserve les produits 
fabriques legalement dans les autres Etats 
membres. La France ne souhaite pas appliquer ce 
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Entraves 
principe fondamental de "reconnaissance mutuel-
le" de maniere generale, mais seulement aux 
produits provenant de pays ayant reglemente sur 
le sujet de maniere detaillee. Or, seuls la France, 
l'Allemagne et les Pays-Bas ont des reglementa-
tions dans ce secteur. Le resultat pratique de la 
position defendue par les autorites fran~aises 
serait que les produits provenant de tous les 
autres Etats membres devraient etre fabriques 
selon les regles fran~aises. 
La decision de la Commission d'envoyer un avis 
motive concerne une reglementation fran~aise 
deja en vigueur (Arrete du 9/ I I /94) et adoptee 
sans tenir compte de l'avis circonstancie emis par 
la Commission a l'encontre du projet. Rappelons 
que dans le cadre de la procedure instauree par la 
Directive 83/ 189/CEE, sont notifies a la Commis-
sion tous les projets de normes et de regles tech-
niques nationales. Or, la Commission avait reagi a 
l'egard de la position des autorites fran~aises. Une 
serie d'avis ont ete emis au sujet de ces projets de 
reglementations dans le secteur des produits de 
caoutchouc au contact des denrees alimentaires, 
qui n'ont pas ete pris en compte par la France. 
ltalie - dispositifs d'attelage 
Le refus des autorites italiennes d'homologuer 
certains dispositifs d'attelage a boule pourtant 
homologues dans un autre Etat membre de la 
Communaute a pour consequence qu'un particu-
lier ne peut obtenir l'immatriculation d'un vehicu-
le qu'il a achete dans un autre Etat membre et 
importe en ltalie. Depuis 1994, une directive har-
monise les specifications techniques en matiere de 
dispositif d'attelage. T outefois, pour les crochets 
fabriques anterieurement et homologues selon 
une procedure nationale, la Commission conside-
re en vertu du principe de proportionnalite des 
exigences nationales qu'ils doivent etre acceptes a 
moins qu'ils ne presentent un risque reel pour la 
securite. 
Belgique - etiquetage des denrees 
alimentaires 
La procedure de notification prealable des denrees 
alimentaires enrichies de nutriments prevue par la 
reglementation beige (Arrete Royal du 3/3/92) 
impose !'indication sur chaque produit du numero 
de cette notification. Or, selon la Commission qui 
repose son argumentation sur la jurisprudence de 
la Cour, cette derniere obligation constitue une 
entrave disproportionnee aux echanges de mar-
chandises entre Etats membres. La Commission 
echan 
,we e++w;+-+·++w+ 
invite done les autorites belges a modifier leur 
reglementation sur ce point afin de la rendre 
conforme aux regles concernant la libre circula-
tion des marchandises. 
Allemagne - produits dietetiques 
pour nourrissons 
La reglementation allemande sur les produits 
dietetiques pour nourrissons fixe des taux maxi-
mum de teneur en residus de pesticides dont la 
rigueur est, selon la Commission, disproportion-
nee par rapport aux objectifs de sante publique 
qu'elle poursuit. Elle doit done etre modifiee. La 
protection de la sante peut justifier qu'un Etat 
membre interdise la commercialisation d'un 
produit mena<;ant la sante des consommateurs. 
T outefois le risque pour la sante doit etre 
demontre pour pouvoir etre invoque, sans quoi ii 
pourrait devenir un pretexte a la multiplication 
d'entraves aux importations. En effet, dans la 
pratique, les taux definis par la reglementation 
allemande ont pour consequence d'interdire la 
commercialisation de produits legalement fabri-
ques et/ou commercialises dans d'autres Etats 
membres et qui, bien que depassant legerement 
les seuils prevus par la reglementation allemande, 
ne sont pas dangereux pour la sante. 
La Commission rappelle a cet egard que les auto-
rites allemandes avaient elles-memes publie un 
communique de presse precisant que le maxima 
fixe dans la reglementation n'etait qu'un taux 
preventif et que son depassement eventuel 
n'entrainait pas de danger pour la sante. Le 
Comite scientifique europeen de l'alimentation 
humaine a fourni de plus des analyses scientifiques 
qui demontrent le caractere excessif de la regle-
mentation allemande. Sur la base des resultats de 
ces analyses, la Commission envisage d'ailleurs 
d'adopter prochainement une directive etablissant 
les taux maxima de teneur en residus de pesticides 
dans les produits pour nourrissons. 
Espagne - denrees alimentaires 
La reglementation espagnole sur les additifs conte-
nus dans les denrees alimentaires ne prevoit pas 
de procedure d'autorisation des denrees conte-
nant des additifs non prevus par la reglementation 
sanitaire espagnole ou dont la teneur en additif 
differe des seuils prevus par ces reglementations. 
Cette reglementation a pour consequence d'inter-
dire la commercialisation de denrees alimentaires 
pourtant legalement fabriques et/ou commercia-
lises dans d'autres Etats membres. La Commission 
considere qu'une procedure conforme a la juris-
prudence de la Cour en la matiere doit etre 
adoptee pour que la reglementation espagnole soit 
conforme aux regles concernant la libre circula-
tion des marchandises. Des projets de legislation 
dans ce sens n'ont toujours pas ete adoptes. 
Espagne - the en vrac 
La vente de the en vrac est interdite en 
Espagne. La reglementation espagnole im-
pose la vente de the en emballages scelles, 
qui ne peuvent pas etre divises, meme en 
presence du consommateur, par exemple 
pour preparer des melanges demandes 
par les clients. Cette interdiction a notam-
ment pour consequence d'empecher !'im-
portation de thes legalement commercia-
lises en vrac dans d'autres Etats membres. 
S'agissant d'une mesure relative au condi-
tionnement et a la presentation d'une 
marchandise, la Commission a examine 
!'interdiction au regard de !'article 30 du 
traite et considere que !'interdiction de 
vente de the en vrac est une mesure fai-
sant obstacle aux echanges, qui, de plus, 
est disproportionnee car ne pouvant etre 
justifiee par la protection des consomma-
teurs. L'information des consommateurs 
pourrait en effet etre assuree par d'autres 
moyens mains restrictifs qu'une interdic-
tion absolue de vente. 
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Auf entsprechende 
Beschwerden hin hat clie 
Kommission entschieden, 




Artikel 169 EG-Vertrag) 
an Frankreich (2 Falk), 
Italien, Belgien, Deutsch-
land und Spanien (2 Fa.lie) 
zu i.ibermitteln, und zwar 
wegen gegen den EG-Ver-
trag (Artikel 30) verstoBen-
der Einfuhrbeschrankun-
gen. Diese Regeln verbie-
ten jede mengenma.Bige 
Einfuhrbeschrankung 
sowie alle MaBnahmen 
gleicher Wirkung. 












land), Nahrungsmittel mit 
Zusatzstoffen (Spanien) 
und lose verpackten Tee 
(Spanien). Liegt innerhalb 
von zwei Monaten nach 
Erhalt der Stellungnahme 
durch clie betreffenden 
Mitgliedstaaten keine 
befriedigende Antwort vor, 
kann die Kommission den 
Gerich tshof befassen. 
Pour plus d'informations 
vous pouvez contacter 
Luis Gonzalez-Vaque 
DG XV/B-2 
TEL: (+32 2)295 08 18 
FAX: (+ 32 2) 295 47 80 
E-mail: B2@dg I 5.cec.be 
LIBR E CIR CUL ATIO N D ES MAR CH AN D I S ES 
Obstacles aux echan 
A new procedure to ensure 
transparency of exceptions 
to the principle of free 
movement of goods entered 
into effect on 1 January 
1997. The procedure has 
been established by a 
December 1995 Decision 
of the EU's Council of 
Ministers and the European 
Parl iament (3052/95 ), 
which does not require 
national implementing 
legislation. The Decision 
obliges Member States to 
notify the Commission of 
individual measures preven-
ting the free movement of a 
model, type or category of 
product which has been 
made or sold legally in 
another Member State. 
Measures have to be 
notified if they directly or 
indirectly impose a general 
ban, a refusal to grant 
authorisation, a require-
ment to modify the product 
or a withdrawal from the 
market. 
LJ ne nouvelle procedure organisant la 
transparence des exceptions au principe de 
libre circulation des marchandises est entrec 
en vigueur le ler Janvier 1997. La procedu-
re) qui est etablie par une decision du 
Conseil des Ministres de /YUE et du Parle-
ment europeen de decembre 1995) oblige Les 
Etats membres a notifier a la Commission 
Les mesures empechant la fibre circulation de 
produits d'un certain modele ou d'un 
certain type qui ant pourtant ete legalement 
fabriques OU commercialises dans ttn autre 
Etat membre. Ces mesures devront etre 
notifiees si elles ant pour effet direct ou 
indirect une interdiction ghtfrale) le refits 
d'une autorisation, une modification du 
modele ou type de produit) ou un retrait du 
marche. 
"La nouvelle procedure va permettre un traite-
ment rapide et non contentieux, fonde sur la 
transparence et la confiance mutuelle, des proble-
mes residuels de libre circulation des marchandi-
ses", a commence le Commissaire Mario MONTI, 
responsable des questions relatives au marche uni-
que. Le rapport concernant l'impact et l'efficacite 
du Marche un ique (voir SMN n°6) a en effet 
confirme que des entraves au commerce trans-
frontalier persistent souvent parce que les Etats 
membres ne reconnaissent pas encore la validite 
des dispositions nationales des autres Etats mem-
bres, dans des domaines qu i n'ont pas ete harmo-
nises au niveau de !'Union. "Les Etats membres 
reflechiront desormais a deux fois avant de faire 
des exceptions a la reconnaissance mutuelle parce 
que cette decision requiert des Etats membres 
qu'ils notifient la justification de telles exceptions. 
Cette mesure contribuera done a assurer que la 
reconnaissance mutuelle fonctionne correctement 
et a garantir la libre circulation sans devoir recou-
rir a une harmonisation a grande echelle des regles 
techniques au niveau communautai re. Cette deci-
sion favorise done la dereglementation" a conclu 
Mario Monti. 
La procedure de transparence etablie par la 
decision permettra un reglement plus rapide des 
problemes, soit - de preference - par un ajuste-
ment des dispositions nationales, soit - si neces-
saire - par une adaptation de la legislation com-
munautaire existante. 
Compte tenu des regles communes existantes, et 
de la complementarite de la nouvelle procedure 
avec les procedures existantes comme celle de la 
directive 83/189/CEE ( qu i agit au stade des 
projets), ii devrait normalement y avoir peu de 
notifications au titre de cette nouvelle procedure. 
Afin d'eviter toute bureaucratie inuti le, la proce-
dure d'information se limite a la transmission d'une 
page de renseignements essentiels, accompagnee 
d'une simple copie de la mesure prise. 
La reconnaissance mutuelle: 
socle du Marche unique 
La reconnaissance mutuelle des regles nationales 
dont !'harmonisation n'est pas jugee necessaire par 
la Communaute constitue le socle de toute la 
strategie d'achevement du Marche unique. Au-dela 
des travaux d'harmonisation au niveau de l'UE, 
justifies sur base des criteres de necessite et de 
proportionnalite, la reconnaissance mutuelle doit 
constituer la regle, et !'harmonisation, !'exception. 
A present que la Communaute dispose d'une 
legislation communautaire fixant les exigences 
essentielles requises pour des produits juges 
sensibles, notamment en termes de protection de 
la sante ou de l'environnement, la reconnaissance 
mutuelle des regles nationales non-harmonisees 
doit etre appliquee, sauf rares exceptions dOment 
justifiees. Si des exceptions a la reconnaissance 
mutuelle etaient encore justifiees au regard du 
Traite, c'est qu'il y aurait, ici ou la, une insuffisance 
ou une carence dans ces domaines. 
Des lors, au sein d'un marche unique, la transpa-
rence des exceptions est la contrepartie indispen-
sable et minimale de !'application du principe de la 
reconnaissance mutuelle des regles nationales non 
harmonisees. 
Resiimee 
Am 1. Januar 1997 trat ein 
neues Verfahren in Kraft, 
das die Transparenz 
hinsichtlich Abweichungen 
vom Grundsatz des freien 
Warenverkehrs in der 
Gemeinschaft fordern sol!. 
Das Verfahren basiert auf 
einer Entscheidung des EU-
Ministerrates und des 
Europaischen Parlaments 
vom Dezember 1995 
(3052/95), die keine ein-
zelstaatlichen Umsetzungs-
maGnahmen fordert. 
Die Entscheidung zwingt 
die Mitgliedstaaten, der 
Kommission MaGnahmen 
mitzuteilen, die den fre ien 
Verkehr eines Warenmu-
sters bzw. einer Warenart 
oder -kategorie behindern, 
die in einem anderen 
Mitgliedstaat hergestellt 
oder verkauft wurde. 
Diese MaGnahmen mussen 
mitgeteilt werden, wenn sie 
direkt oder indirekt zu 
einem grundsatzlichen 
Verbot, einer Verweigerung 
der Zulassung, der Ande-
rung von Muster oder Art 
der Ware oder einer Riick-
nahme vom Markt fuhren. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Eric Gippini Fournier 
DG XV/B-2 
TEL: (+ 32 2) 296 00 64 




LA LIBRE CIRCULATION 
DES PERSONNES? 
Les suggestions du Groupe de Haut Niveau 
Le Groupe de Haut Niveau sur la libre circulation des person-
nes, preside par Simone Veil, a remis son rapport a la Commission 
le 18 mars 1997. II y propose toute une serie de mesures visant a 
faciliter l'exercice, par chacun, des droits qui lui sont conferes dans 
le cadre de la libre circulation des personnes. Ce groupe, cree par la 
Commission en janvier 1996, a organise plusieurs auditions et re~u 
de nombreuses contributions individuelles ou emanant de diverses 
organisations. 
La principale conclusion qui ressort du rapport est que, a de rares 
exceptions pres, le cadre legislatif de la libre circulation des 
personnes est en place. La plupart des problemes auxquels les per-
sonnes se heurtent encore 
peuvent etre resolus sans 
qu 'il soit necessaire de modi-
fier la legislation. L'accent est 
mis cependant sur la neces-
site, pour les Etats membres, 
de renforcer la cooperation 
entre eux, notamment dans les 
regions frontalieres, de mieux 
former leurs fonctionnaires et 
de mieux veiller a la protection 
des droits des personnes. Le 
rapport formule 80 recom-
mandations pour que les parti-
culiers puissent, dans la prati-
que, exercer plus facilement 
leurs droits, notamment: 
• une meilleure information 
des particuliers sur les 
droits dont ils disposent; 
• la creation d'un nouveau type de carte de sejour pour les per-
sonnes residant a titre temporaire dans un autre Etat membre; 
• une interpretation plus souple par les Etats membres de la regle-
mentation sur le droit de sejour; 
• faciliter l'acces a l'emploi dans un autre Etat membre; 
• definir plus etroitement les emplois de la fonction publique 
reserves aux nationaux; 
• une modernisation des droits en matiere de securite sociale 
(reglement 1408/71 ); 
• des regles plus souples pour faciliter le regroupement des fam ilies; 
• mettre l'accent sur l'apprentissage des langues et les echanges 
culturels; 
• une pl us grande egalite de traitement en matiere fisca le; 
• une amelioration de la situation des ressortissants de pays tiers 
residant legalement dans un Etat membre; 
• la mise en place de nouveaux moyens de recours pour les particu-
liers qui rencontrent des problemes dans l'exercice de leurs droits 
et une amelioration de l'acces aux voies de recours existantes; 
• un seul Commissaire responsable de la libre circulation des personnes. 
La Commission refiechira a la meilleure maniere de donner suite aux 
recommandations formulees par le Groupe, notamment dans le 
cadre du Plan d'Action sur le Marche unique, qui est en cours 
d'elaboration pour etre presente au Conseil europeen d'Amsterdam 
en juin 1997. 
Les recommandations du Groupe sont axees sur les droits et obliga-
tions lies a la citoyennete de l'Union. D'une part, en effet, la 
citoyennete de !'Union ne confere pas de droits illimites. Ainsi , les 
personnes qui souhaitent resider dans un autre Etat membre doivent 
fa ire la preuve qu'elles disposent de ressources suffisantes pour sub-
venir a leurs besoins et d'une couverture d'assurance maladie ap-
propriee. II serait irrealiste de proposer que les prestations d'assis-
tance puissent etre exportees comme peuvent l'etre les prestations 
de securite sociale. 
D'autre part, le Groupe recommande la protection de certains droits 
acquis, tels que celui de demeurer dans un autre Etat membre et 
!'extension des droits de sejour 
aux membres de la famille du 
resident. II propose aussi que 
les avantages qui decoulent des 
efforts d'harmonisation exis-
tants en matiere de securite 
sociale soient etendus aux res-
sortissants de pays tiers 
residant legalement sur le ter-
ritoire de l'Union europeenne. 
Les principales recommanda-
tions du rapport sont les sui-
vantes: 
I. L'information a propos et 
a destination des personnes 
circulant dans /'Union 
europeenne devrait etre 
ame/ioree 
Sur les 370 mi llions d'habitants que compte !'Union europeenne, le 
nombre de citoyens residant dans un autre Etat membre n'est que de 
5,5 mil lions, compare aux 12,5 millions de ressortissants de pays 
tiers. Or, les statistiques sont certainement incompletes et ne per-
mettent pas une analyse correcte des fiux migratoires et de leurs ten-
dances sur la base de laquelle ii serait possible de definir une 
politique. Parmi les facteurs qui infiuent sur la libre circulation, ii faut 
citer le taux de ch6mage eleve, !'evolution du role de la famille, la 
progression du secteur des services et le vieillissement de la 
population. Le Groupe se felicite des resultats impressionnants, a ce 
jour, de la campagne "Citoyens d'Europe", plus de 450 OOO per-
sonnes ayant deja demande des guides et des fiches d'information. II 
faudrait donner a cette campagne tres bien ciblee un caractere per-
manent; el le permet en effet aussi de mieux connaitre les problemes 
des gens et de decouvrir les lacunes dans la legislation communautai-
re et les obstacles qui sont dus a une mauvaise interpretation ou 
application de celle-ci. 
2. Une nouvelle carte de sejour d'un an facultative devrait etre 
creee 
Le Groupe recommande la conception d'une nouvelle carte pour les 
citoyens de !'Union europeenne sejournant pour une duree superi-
eure a trois mois, mais inferieure a un an dans un autre Etat membre. 
II s'agirait du premier titre de sejour veritablement europeen, qui se-
rait delivre par l'Etat membre d'origine et declarerait que son titulai-
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re dispose d'une couverture d'assurance maladie et de ressources 
suffisantes pour faire face a ses propres besoins. Cette carte serait 
fac ultative. Elle clarifierait, dans les autres Etats membres, les droits 
des citoyens europeens qui ne sont ni des touristes ni des personnes 
desireuses de s' etablir, te ls que les etudiants et les stagiaires partici-
pant a des programmes d'echanges, les travailleurs benevoles ou les 
artistes. Cette carte ne donnerait pas de droits a son titulaire dans 
les autres Etats membres, sauf une couverture sociale pour les trai-
tements medicaux d'urgence pendant la duree de son sejour. 
3. Les droits de libre circulation devraient etre mis en 
conformite avec le nouveau concept de citoyennete de 
/'Union europeenne 
II faut supprimer les delais et les coGts excessifs, qui equivalent a des 
discriminations envers les citoyens d'autres Etats membres. La de li~ 
vrance de cartes de sejour temporaires qui limitent l'acces aux droits 
sociaux et, des lors, empechent l'obtention d'un droit de sejour per-
manent, doit etre deconseillee. L'obligation pour une personne de 
prouver qu'elle dispose de ressources suffisantes doit etre assouplie. 
Une declaration a cet effet, comme celle qui est exigee des etudiants, 
pourrait suffire. Le Groupe s'interesse auss i au sort des travailleurs 
independants dont le droit de sejour dans leur pays de residence est 
plus limite lorsqu'ils perdent leur activite que celui dont jouissent les 
travailleurs licencies. Ces problemes sont difficilement explicables 
depuis !'introduction de la citoyennete europeenne. Ce nouveau 
concept suppose que l'approche sectorielle et fragmentaire du droit 
de sejour soit rem placee par une legislation codifiee et qu'a terme, 
un traitement egal soit reserve a tous les citoyens de !'Union 
europeenne. 
4. L'acces a /'emploi dons d'autres Etats membres doit etre 
faci/ite 
Le Groupe croit beaucoup au potentiel qu'offre le developpement 
d'EURES (European Employment Services) et propose d'augmenter 
les offres d'emplois d'un pays a l'autre afin d'atteindre un plus grand 
nombre de citoyens. II a fallu longtemps pour que la Communaute 
adopte des directives distinctes pour la reconnaissance des qualifica-
tions pour sept grandes professions reglementees, mais celles-ci 
fonctionnent bien (sauf pour les dipl6mes acquis en dehors de la 
Communaute, qui peuvent parfois etre reconnus par un Etat mem-
bre et pas par un autre). D'autres professions relevent du systeme 
general de reconnaissance des dipl6mes fonde non sur !'harmonisa-
tion, mais sur la confiance mutuelle entre les Etats membres, qui peu-
vent imposer des exigences supplementaires aux interesses (ce qui 
represente environ 5 % des cas dans la pratique). Dans un tel syste-
me, le public a besoin d'etre informe sur ses droits, par exemple par 
les guides et les fiches de !'initiative Citoyens d'Europe. La confiance 
mutuelle doit etre renforcee par la cooperation entre les associa-
tions professionnelles et les autorites des Etats membres responsa-
bles de l'examen des demandes. 
Le Groupe recommande !'adoption rapide, par le Conseil, de la 
directive sur les avocats, ce qui constituera un nouveau depart dans 
ce domaine. Les succes enregistres en matiere de reconnaissance 
des dipl6mes et autres qualifications professionnelles ne doivent pas 
dissimuler l'urgence qu'il y a a trouver des solutions europeennes, 
par exemple par !'adoption d'une legislation generale reconnaissant 
ce qui est !'element le plus important pour le plus grand nombre, a 
savoir !'experience professionnelle, et a faire en sorte que les perio-
des d'activite professionnelle accomplies dans d'autres Etats mem-
bres ne portent pas prejudice a la carriere. 
5. L'acces a /'emploi dons le secteur public devrait etre plus 
ouvert 
En vertu de !'article 48 paragraphe 4 du traite CE, les Etats membres 
peuvent reserver certains emplois a leurs nationaux. En depit de la 
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jurisprudence tres developpee de la Cour de justice, peu d'initiatives 
sont prises pour encourager la libre circulation des fonctionnaires et 
done inciter les administrations nationales a partager leurs experien-
ces. Le secteur public restera relativement ferme aussi longtemps 
qu'il n'y aura pas d'accord sur ce qui constitue un emploi reserve par 
un Etat membre a ses nationaux et sur les activites du secteur public 
qui doivent etre ouvertes aux ressortissants d'autres Etats membres. 
La Commission devrait proposer un tel accord au Conseil. Elle 
devrait egalement agir en vue de garantir !'application du principe de 
la reconnaissance mutuelle dans le secteur public. 
6. Les dispositifs en matiere de droits sociaux doivent etre 
modernises, notamment en ce qui concerne les retraites 
Les auteurs du rapport considerent que le mecanisme instaure par le 
reglement 1408/71, qui vise a coordonner les systemes de securite 
sociale des Etats membres afin de permettre la libre circulation, 
fonctionne encore tout a fait convenablement. Une modernisation 
serait toutefois necessaire dans certains domaines. Dans un avis 
precedent (presente le 28 novembre 1996), le Groupe proposait 
deja des solutions pour permettre aux citoyens de !'Union de con-
server leurs droits a des retraites complementaires privees quand ils 
travaillent dans differents Etats membres. Par ailleurs, vu la com-
plexite croissante des dispositifs de retraite, le fait que les presta-
tions de preretraite ne soient pas "exportables" vers d'autres Etats 
membres constitue une lacune qu 'il faut combler. II est regrettable 
que le Conseil n'ait toujours pas adopte les propositions faites par la 
Commission voici 12 ans; cela pose la question de savoir si la regle 
de l'unanimite doit continuer de permettre a certains Etats membres 
d'empecher tout progres dans ce domaine. II serait souhaitable ega-
lement d'avoir une etude sur la possibil ite d'allonger la periode de 
3 mois durant laquelle ii est possible de percevoir les allocations de 
ch6mage tout en cherchant un emploi dans un autre Etat membre. 
Le rapport du Groupe souligne que les systemes de securite sociale 
ne couvrent pas seulement les travailleurs permanents qui vivent ou 
prennent leur retraite dans un autre Etat membre, mais aussi les tou-
ristes, les etudiants ou les personnes agees qui sejournent brieve-
ment a l'etranger, dont les interets en tant que citoyens europeens 
pourraient etre mieux pris en compte. En particulier, !'information 
concernant les soins medicaux devrait etre amelioree et le systeme 
de formulaires multiples (E 111 , E 112, etc.), simplifie par la mise au 
point de cartes de securite sociale nationales informatisees lisibles 




The suggestions of the High Level Panel 
A series of measures to ensure that more people can take 
advantage of their rights to free movement within the EU have 
been suggested by the High Level Panel on the free movement of 
persons chaired by Mrs Simone Veil in a report submitted to the 
Commission on 18 March 1997. The Panel, set up by the Commis-
sion in January 1996, held a series of hearings and received a large 
number of contributions from individuals and organisations. 
The Panel's main conclusion was that, apart from a few exceptions, 
the legislative framework to ensure free movement of people is in 
place, and that the majority of individual problems can be solved 
without changes in legis-
lation. However, the Panel 
particularly emphasised the 
need for Member States to 
improve co-operation among 
themselves, notably in 
border regions, to ensure 
better training of officials and 
to devote more attention to 
the protection of individual 
rights. The report includes 
80 recommendations to 
make it easier for people to 
use their rights in practice, 
which include: 
• better information to raise 
people's awareness of their 
rights; 
• a new type of residence card for people temporarily in another 
Member State; 
• more flexible interpretation by Member States of rules on 
residence requirements; 
• easier access to employment in other Member States; 
• a narrower definition of public service posts reserved for 
Member States' own nationals; 
• a need to modernise social rights (regulation 1408/71 ); 
• more flexible rules to allow regrouping of families and partners; 
• more emphasis on language training and the promotion of 
cultural exchanges; 
• greater equality in tax treatment; 
• improving the situation of legally resident third country nationals; 
• new means of redress for individuals with problems applying their 
rights and improved access to existing channels; 
• a single Commissioner responsible for free movement of 
persons. 
The Commission will reflect on how best to follow-up the Panel's 
recommendations, in the framework of the Single Market Action 
Plan currently being drafted for the Amsterdam European Council 
in June. 
The Panel's recommendations concentrate on the rights and 
responsibilities of European citizenship. On the one hand, European 
citizenship does not give rise to unrestricted rights. For example, 
people wishing to res ide in another Member State must demon-
strate that they have sufficient resources to support themselves and 
proper health cover. It would be unrealistic to propose that social 
assistance benefits, in addition to social security, could be exported. 
On the other hand, the Panel does recommend protecting some 
acquired rights to retain residence in another EU country and to 
extend residence rights for 
family members. It also seeks 
to extend the benefits of exis-
ting harmonisation efforts on 
social security to third 
country nationals legally 
resident in the EU. 
The main recommendations 
of the report are as follows : 
I. Information about and 
for people moving around 
the Union should be 
improved 
The number of EU nationals 
resident in another Member 
State is only 5.5 million out of 
370 million, compared with 
12.5 million third country nationals. But statistics are certainly 
incomplete and do not allow for sufficient analysis of trends in 
migration on which to base policy. Influences on free movement 
include high unemployment, the changing role of the family, the 
growth in the services sector and the ageing of the population. The 
Panel welcomes the impressive results so far from the Citizens First 
campaign, with requests for information for guides and fact sheets 
from over 450,000 people. This campaign should be put on a 
permanent basis. It is also a way of finding out more about people's 
problems and where there are gaps in EU legislation or where it is 
not being properly understood or enforced. 
2. A new optional one year residence card should be 
introduced 
The Panel recommends a new card for EU citizens staying more 
than three months but less than a year in another Member State. 
This would be the first genuinely European card, issued by the 
Member State of origin, stating that the holder is covered by health 
insurance and has sufficient resources to cover his or her needs. 
This card would be optional. It would clarify for authorities in other 
Member States the rights of European citizens who are neither 
tourists nor seeking to establish themselves, that is students and 
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trainees on exchange programmes, volunteers and artists. It would 
not give card-holders rights in other Member States, except for 
social security coverage for emergency health care for the duration 
of their stay. 
3. Free movement rights must be brought in line with the 
new concept of European citizenship 
Excessive de lays and costs which discriminate against EU citizens 
from other Member States must be eliminated. Issuing temporary 
residence cards which limit access to social rights and therefore to 
acquiring a permanent right to stay, should be discouraged. The 
requirement to provide proof of sufficient resources should be 
made more flexible. A declaration of having sufficient resources, as 
in the case of students, could be sufficient. Failure to renew a 
residence card must not lead to threats of expulsion. The Panel is 
also concerned about self-employed people having fewer rights to 
stay in their country of residence if they lose their business than 
redundant workers. It is difficult to justify such treatment since the 
introduction of European citizenship. A piecemeal sectoral 
approach to residence rights should be replaced by consolidated 
legislation treating all European citizens as equal. 
4. Access to employment in other Member States must be 
facilitated 
The Panel sees great potential in the development of EURES 
(European Employment Services) and proposes to extend its role 
to reach more citizens with more job offers across borders. It took 
a long time for the Community to adopt separate Directives for 
the recognition of qualifications of seven main regulated profes-
sions, but these work well (with the exception of diplomas 
acquired outside the Community which may be recognised by one 
Member State but not by another). Other professions come under 
the general system of recognition of diplomas based, not on 
harmonisation, but on mutual trust among Member States, which 
may impose additional requirements on applicants (some 5% of 
cases in practice). Under such a system, people need the kind of 
information provided by the Citizens First guides and fact sheets as 
to their rights, whilst mutual trust must be reinforced through co-
operation among professional bodies and Member States authori-
ties responsible for processing applications. 
The Panel recommends rapid adoption by the Council of the 
lawyers Directive, a new departure in this field. Success in 
recognising professional qualifications and diplomas must not hide 
the urgent need to develop European solutions - possibly through 
general legislation recognising what is most important to many 
more people, namely professional experience, and ensuring that 
periods of working abroad in the EU are not detrimental to one's 
career. 
5. Employment in the public sector should be opened up 
In terms of the EC Treaty (Article 48 (4)) Member States may 
reserve certain posts for their own nationals. Despite the exten-
sive case-law of the Court of Justice, there is little to encourage 
the free movement of civil servants which will allow national 
administrations to learn from each other. The public sector will 
remain relatively closed as long as there is no agreement as to what 
constitutes a reserved post for a Member State's own nationals, 
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and which State activities should be open to nationals from other 
Member States. The Panel recommands that the Commission 
should propose such an agreement to the Council. It should also 
act in order to ensure that the principle of mutual recognition is 
respected within the public sector. 
6. Social rights need modernising, particularly for pensioners 
The report finds that the mechanisms for co-ordinating Member 
States' social security schemes in order to allow for free movement 
still work well (Regulation 1408/71 ). There are areas where 
modernisation is necessary. In an earlier opinion (presented on 
28 November 1996 - see SMN N° 6), the Panel already proposed 
solutions to allow people to preserve their acquired rights to 
private supplementary pensions when working in different Member 
States. Furthermore, with pension arrangements becoming more 
complex, the fact that pre-retirement benefits cannot be exported 
to other Member States is a gap in the rules which must be filled. 
It is regrettable that the Council has still not adopted proposals 
made 12 years ago by the Commission, which raises the question 
of whether unanimity should still allow Member States to block all 
progress in this field. The Panel would also like to see a study of the 
possibility of extending the three month period during which it is 
possible to export unemployment benefit to seek a job in another 
Member State. The Panel's report underlines that the social 
security provisions not only concern people permanently working, 
living or retiring to other Member States, but also tourists, 
students or elderly people on short stays abroad, whose interests 
as European citizens could be taken into account to a geater 
extent. In particular, information for the public about health 
coverage with a multitude of different paper forms (E 111, E 112, 
etc.} should be simplified through the development of inter-
operable "smart" national social security cards. The Panel also 
recommends that in special circumstances, particularly in frontier 
regions, there should be some re laxation of limiting cross-frontier 
health care to emergency treatment. 
WIE KANN 
•• DIE FREIZUGIGKEIT 
VERBESSERT WERDEN? 
Die Vorschlage der Hochrangigen Arbeitsgruppe 
De unter Vorsitz von Simone Veil tagende Hochrangige 
Arbeitgruppe zu Fragen der Freizugigkeit hat in einem der Korn-
mission am 18. Marz vorgelegten Bericht zahlreiche MaBnahmen 
vorgeschlagen, um sicherzustellen, daB mehr Menschen ihr Recht 
auf Freizugigkeit innerhalb der EU nutzen konnen. Die von der 
Kommission im Januar 1996 ins Leben gerufene Arbeitsgruppe 
hatte eine Reihe von Anhorungen abgehalten und stutzt sich auf 
zahlreiche Beitrage von Einzelpersonen und Organisationen. 
Die wichtigste SchluBfolgerung des Berichts: abgesehen von einigen 
Ausnahmen besteht der rechtliche Rahmen fi.ir die Freizugigkeit 
bereits, und die meisten Einzelprobleme konnen ohne Anderung 
der Rechtsvorschriften gelost 
werden. Der AusschuB hob 
allerdings auch hervor, daB 
die Mitgliedstaaten ihre 
Zusammenarbeit vor allem 
in Grenzregionen intensivie-
ren, ihre Beamten besser 
ausbilden und dem Schutz 
der individuellen Rechte 
mehr Aufmerksamkeit wid-
men mussen. Der Bericht 
enthalt 80 Empfehlungen zur 
Erleichterung der prakti-
schen lnanspruchnahme der 
bestehenden Rechte, dar-
unter: 
• bessere Information, um 
das BewuBtsein fur die 
bestehenden Rechte zu 
wecken, 
• eine neue Art Aufenthaltsgenehmigung fur den befristeten 
Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat, 
• flexiblere Auslegung der Aufenthaltsvorschriften durch die 
Mitgl iedstaaten, 
• 1.eichteren Zugang zur Beschaftigung in anderen Mitgliedstaaten, 
• engere Definition der den jeweiligen Staatsangehorigen der 
Mitgl iedstaaten vorbehaltenen Stellen im offentlichen Dienst, 
• Modernisierung sozialer Rechte (Verordnung EWG/ 1408/71 ), 
• fiexiblere Regelungen zur Familienzusammenfuhrung, 
• groBere Anstrengungen bei Fremdsprachenausbildung und 
Forderung des Kulturaustauschs, 
• mehr Gleichbehandlung im steuerlichen Bereich, 
• Verbesserung der Situation sich legal aufhaltender Drittstaats-
angehoriger, 
• neue Rechtsbehelfe fi.ir Einzelpersonen zur Durchsetzung ihrer 
Rechte und besserer Zugang zu bestehenden Rechtswegen, 
• Ansiedlung der Freizugigkeit im Zustandigkeitsbereich eines 
einzigen Kommissars. 
Die Kommission wird im Rahmen des Binnenmarkt-Aktionsplans, 
der gegenwartig fur den im Juni stattfindenden Europaischen Rat 
von Amsterdam ausgearbeitet wird, aufzeigen, wie diesen Empfeh-
lungen am besten Folge zu leisten ist. 
Die Empfehlungen der Arbeitsgruppe konzentrieren sich auf die mit 
der Unionsburgerschaft verbundenen Rechte und Pflichten. Einer-
seits verschafft die Unionsburgerschaft keine unbeschrankten 
Rechte. Will beispielsweise jemand in einem anderen Mitgliedstaat 
wohnen, muB er ausreichende Unterhaltsmittel und eine angemes-
sene Krankenversicherung nachweisen. Es ware unrealistisch, 
neben der Obertragung der Sozialversicherungsleistungen auch die 
Obertragungsmoglichkeit fi.ir Sozialhilfeleistungen vorzuschlagen. 
Andererseits empfiehlt der AusschuB den Schutz einiger erworbe-
ner Rechte zum Verbleib in einem anderen EU-Land oder zur Aus-
weitung des Aufenthaltsrechts fi.ir Famil ienangehorige. AuBerdem 
sollte so vorgegangen werden, 
daB die Vorteile der derzei-
tigen Harmonisierungsbemu-
hungen in der Sozialversiche-
rung auch den sich legal in der 
EU aufhaltenden Drittstaats-
angehorigen zugute kommen. 
Der Bericht enthalt folgende 
Hauptempfehlungen: 
I. Die lnformationen iiber 
und fiir Migranten innerhalb 
der Union miissen verbessert 
werden 
Von den 370 Mio EU-Ein-
wohnern leben nur 5,5 Mio in 
einem anderen Mitgl iedstaat -
im Gegensatz zu 12,5 Mio 
Drittstaatsangehorigen. Aber 
die Statistiken sind sicherlich unvollstandig und bieten keine ausrei-
chende Grundlage fur eine Analyse der Wanderungsbewegungen 
zur Abstutzung politischer MaBnahmen. Die Freizugigkeit wird u.a. 
beeinfluBt <lurch hohe Arbeitslosigkeit, den Rollenwandel in der Fa-
milie, das Wachstum im Dienstleistungssektor und das Altern der 
Bevolkerung. Die Arbeitsgruppe fi.ihlt sich bestatigt durch die be-
eindruckenden Ergebnisse der Kampagne "Burger Europas/Daheim 
in Europa": bereits uber 450.000 lnteressenten haben lnformatio-
nen uber Leitfaden und Merkblatter angefordert. Diese Kampagne 
sollte zur Dauereinrichtung werden. Denn so kann auch festgestel lt 
werden, welche Probleme die Menschen haben, welche Lucken im 
EU-Recht bestehen bzw. wo dieses nicht richtig verstanden oder 
einwandfrei angewendet wird. 
2. E.ine fakultative, ein Jahr /ang giiltige Aufenthaltsgenehmi-
gung soflte eingefiihrt werden 
Der AusschuB empfiehlt eine neue Aufenthaltsgenehmigung fi.ir 
EU-Burger, die sich mehr als drei Monate, aber nicht uber ein Jahr 
in einem anderen Mitgliedstaat aufhalten. Dies ware das erste echte 
europaische Papier, das vom Heimatmitgliedstaat ausgestellt wird 
und bescheinigt, daB der lnhaber uber eine Krankenversicherung 
und ausreichende Unterhaltsmittel verfugt. Dieser Ausweis sollte 
faku ltativ sein. Damit ware fur die Behorden in anderen Mitglied-
staaten klar ersichtlich, welche Rechte europaische Burger besit-
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zen, die weder T ouristen sind noch sich auf Dauer niederlassen 
wollen - z.B. Studenten und Praktikanten in Austauschprogrammen 
sowie Kunstler. Damit erhielten die Karteninhaber keinerlei Rech-
te in anderen Mitgliedstaaten, auBer die Deckung durch die 
Sozialversicherung bei arztlicher Notfallbehandlung wahrend der 
Dauer ihres Aufenthalts. 
3. Das Freiziigigkeitsrecht mu/3 auf dos neue Konzept der 
Unionsbiirgerscha~ abgestimmt werden 
Oberlange Fristen und uberhohte Kosten, die EU-Burger aus ande-
ren Mitgliedstaaten diskriminieren, sollten beseitigt werden. Befri-
stete Aufenthaltsgenehmigungen mit begrenztem Zugang zu sozia-
len Rechten und damit zum Erwerb eines Daueraufenthaltsrechts 
sollten nicht mehr ausgestellt werden. Der Nachweis ausreichen-
der Unterhaltsmittel sollte flexibel gehandhabt werden. Eine Erkla-
rung, daB ausreichende Unterhaltsmittel vorhanden sind, z.B. bei 
Studenten, sollte genugen. Die Nichterneuerung einer Aufenthalts-
genehmigung darf nicht zur Androhung der Ausweisung fUhren. 
Die Arbeitsgruppe zeigte sich auch besorgt hinsichtlich der Stellung 
Selbstandiger, die bei Aufgabe ihrer Tatigkeit weniger Rechte auf 
Verbleib in ihrem Wohnsitzland haben als entlassene Arbeitneh-
mer. Seit EinfUhrung der Unionsburgerschaft ist diese Handhabung 
schwer zu rechtfertigen. Der bruchstuckhafte und sektorale Ansatz 
bei den Aufenthaltsrechten sollte durch konsolidierte Rechts-
vorschriften ersetzt werden, die auf Gleichbehandlung zielen. 
4. Der Zugang zur Bescha~igung in anderen Mitgliedstaaten 
mun erleichtert werden 
Der Ausschul3 sieht im EURES-Netz (European Employment 
Services) groBe Moglichkeiten und schlagt daher vor, dessen Tatig-
keit zu erweitern, um mehr Burger mit mehr Stellenangeboten 
uber die Grenzen hinweg zu erreichen. Die Gemeinschaft brauch-
te lange Zeit, um Einzelrichtlinien fUr die Anerkennung der Befahi-
gungsnachweise in sieben reglementierten Berufen anzunehmen. 
Dennoch funktionieren diese Richtlinien gut (mit Ausnahme von 
Diplomen, die auBerhalb der Gemeinschaft erworben wurden und 
von einem Mitgliedstaat anerkannt werden konnen, aber nicht von 
einem anderen). Weitere Berufe fallen unter die allgemeine 
Regelung zur Anerkennung der Befahigungsnachweise, die nicht auf 
Harmonisierung, sondern auf gegenseitigem Vertrauen der 
Mitgliedstaaten beruht, die den Antragstellern zusatzliche Anfor-
derungen abverlangen konnen (in der Praxis in 5 % der Falle). 
lnnerhalb eines derartigen Systems brauchen die Burger die Art 
der lnformationen, wie sie die Leitfaden und Merkblatter der Kam-
pagne "Burger Europas/Daheim in Europa" vermitteln, wahrend 
das gegenseitige Vertrauen durch Zusammenarbeit zwischen den 
Berufsverbanden und den Behorden der Mitgliedstaaten gestarkt 
werden muf3, die fUr die Bearbeitung der Antrage zustandig sind . 
Der AusschuB empfiehlt die rasche Annahme der Rechtsanwalte-
Richtlinie durch den Rat, zumal dies einen Durchbruch bedeuten 
wurde. Ober den Erfolg bei der Anerkennung der beruflichen 
Befahigungsnachweise darf nicht die Notwendigkeit vergessen wer-
den, europaische Losungen zu entwickeln - moglicherweise durch 
allgemeine Rechtsvorschriften, in denen das anerkannt wird, was 
fur viel mehr Menschen wichtig ist, namlich Berufserfahrung, und 
mit denen sichergestellt wird, daB Beschaftigungszeiten in anderen 
EU-Landern der beruflichen Laufbahn nicht abtraglich sind . 
5. Arbeitsstellen im offentlichen Dienst miissen Biirgern aus 
anderen Mitgliedstaaten weiter geoffnet werden 
Nach Artikel 48 Absatz 4 EG-Vertrag konnen die Mitgliedstaaten 
bestimmte Stellen ihren Burgern vorbehalten. Trotz der umfassen-
den Rechtsprechung des Gerichtshofs wird wenig fur die Frei-
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zUgigkeit von 6ffentlichen Bediensteten getan, obwohl die staatli-
chen Verwaltungen dadurch voneinander lernen k6nnten. Der 
6ffentliche Dienst wird solange abgeschottet bleiben, wie keine 
Einigung darUber erzielt wird, was eine den BOrgern eines Mit-
gliedstaats vorbehaltene Stelle ist und welche Tatigkeiten in der 
offentlichen Verwaltung BOrgern aus anderen Mitgliedstaaten 
zuganglich sein sollten. Die Kommission sollte dem Rat einen 
entsprechenden Vorschlag unterbreiten. Sie sollte auBerdem 
dahingehend wirken, daB das Prinzip der gegenseitigen Anerken-
nung im 6ffentlichen Dienst respektiert wird. 
6. Die sozialen Rechte miissen modernisiert werden, 
vor allem fur Altersruhegeldempfanger 
Im Bericht wird festgestellt, dal3 die lnstrumente zur Koordinier-
ung der Sozialversicherungssysteme der Mitgliedstaaten, die die 
Freizugigkeit erleichtern sollen, noch immer gut funktionieren 
(Verordnung EWG/ 1408/7 1 ). Allerdings ist in gewissen Bereichen 
eine Modernisierung erforderlich. In einer frUheren Stellungnahme 
(vom 28. November 1996, siehe SMN Nr. 6) hat der Ausschul3 
bereits Losungen vorgeschlagen, um Personen, die in verschiede-
nen Mitgliedstaaten arbeiten, die Wah rung erworbener AnsprOche 
auf private Zusatzversorgungsleistungen zu ermoglichen. Ange-
sichts der immer komplexeren Altersversorgungssysteme bedeu-
tet die T atsache, daB Vorruhestandsleistungen nicht in andere 
Mitgliedstaaten exportiert werden konnen, eine Lucke, die 
geschlossen werden muB. DaB der Rat die von der Kommission 
vor 12 Jahren vorgelegten Vorschlage noch immer nicht ange-
nommen hat, ist bedauerlich und wirft die Frage auf, ob die Ein-
stimmigkeitsregel es den Mitgliedstaaten weiterhin erlauben sollte, 
jegliche Fortschritte in diesem Bereich zu blockieren. AuBerdem 
sollte untersucht werden, ob der Dreimonatszeitraum, wahrend 
dessen Leistungen bei Arbeitslosigkeit in einem anderen Mitglied-
staat bezogen werden konnen, um dort eine Beschaftigung zu 
. suchen, nicht verlangert werden k6nnte. Im Bericht wird unter-
strichen, daB die Sozialversicherungsvorschriften nicht nur 
Personen betreffen, die standig in einem anderen Mitgliedstaat ar-
beiten, wohnen oder ihren Ruhestand verbringen, sondern auch 
T ouristen, Studenten und altere Menschen, die sich kurzere Zeit 
im Ausland aufhalten und deren Belange als europaische Borger 
starker berucksichtigt werden konnten. lnsbesondere sollte die 
Information der Bevolkerung Ober die Krankenversicherung, fUr 
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die es derzeit eine Vielzahl unterschiedlicher Vordrucke gibt (E 111 , 
E 112 usw.), durch "intelligente" kompatible nationale Sozialver-
sicherungsausweise vereinfacht werden. Ferner wird empfohlen, 
daB bei besonderen Gegebenheiten, vor allem in Grenzregionen, 
die Vorschriften, die die grenzuberschreitende Gesundheitsver-
sorgung auf die Behandlung in dringenden Fallen beschranken, 
gelockert werden sollten. 
7. Rechte fiir Familienangehorige so/lten angepaBt werden, 
um gesellscha~liche Veranderungen zu beriicksichtigen 
Freizugigkeit ist erst verwirklicht, wenn die Burger das Recht 
haben, ihre Familienangehorigen nachkommen zu !assen. Die ein-
schlagige Verordnung (EWG/1612/68) sieht vor, daB Arbeit-
nehmer ungeachtet der Staatsangehorigkeit ihre Ehegatten, ihre 
Kinder unter 21 Jahren und ihre Eltern bei sich aufnehmen durfen. 
Diese Definition unterhaltsberechtigter Familienangehoriger ist in 
die Rechtsvorschriften fur selbstandig Erwerbstatige und andere 
Bevolkerungsgruppen ubernommen worden. Im Bericht wird emp-
fohlen, zwei wichtige Lucken zu schlieBen, um das Zusammenleben 
von Familien zu ermoglichen: 
• Es gibt keinen stichhaltigen Grund, um Kindern, die alter als 
21 Jahre sind, oder Verwandten in aufsteigender Linie, denen kein 
Unterhalt gewahrt wird, das Recht zu verweigern, mit ihrer Fami-
lie in einem anderen Mitgliedstaat zusammenzuleben. 
• Der Begriff "Ehegatte" schlieBt unverheiratete Partner aus, was 
zu Problemen fuhren kann. In dem Bericht wird darauf hingewie-
sen, daB der Begriff "Familie" einem raschen Wandel unterliegt und 
immer mehr Menschen, haufig mit Kindern, De-facto-Familien 
bilden. Deshalb wird auf Grundlage der Rechtsprechung des 
Europaischen Gerichtshofs empfohlen, daB die Mitgliedstaaten, 
die den eigenen in nichtehelichen Lebensgemeinschaften zusam-
menlebenden Staatsangehorigen bestimmte Rechte zuerkennen, 
auch Staatsangehorigen anderer Mitgliedstaaten dieselben Rechte 
gewahren und hierzu eine unionsweite Erhebung durchgefuhrt 
werden sollte. 
8. GroBere Anstrengungen sind notwendig bei Fremd-
sprachenausbifdung und Forderung des Kulturaustauschs 
Die in den Maastrichter Vertrag neu aufgenommenen Artikel uber 
Kultur, Jugend, berufliche Bildung sowie wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhalt geben der Freizugigkeit - genau wie die 
Unionsburgerschaft - eine menschlichere und weniger okonomi-
sche Dimension. In dem Bericht wird der Beitrag der Austausch-
programme wie LEONARDO (berufiiche Bildung), SOCRATES 
(Bildung) und KALEIDOSCOPE (Kultur) zur Freizugigkeit und 
Integration in anderen Mitgliedstaaten untersucht. Dabei wird fest-
gestellt, daB die einzige verbindliche Vorschrift in diesem Bereich, 
namlich Sprachunterricht fur Kinder von Wanderarbeitnehmern, 
unzureichend umgesetzt wird. Nach Auffasung des Ausschusses ist 
der Erwerb von Sprachkenntnissen in einer mehrsprachigen Union 
nicht nur der Schlussel, um Barrieren fur die Freizugigkeit abzu-
bauen und Migranten und ihren Familien die Integration im Gast-
land zu erleichtern. Denn mehr noch als die Kulturpolitik im 
eigentlichen Sinne ist er das ausschlaggebende Element fur einen 
verstarkten kulturellen Austausch. Im Bericht wird auBerdem 
unterstrichen, daB die forderung des Austausches im Rahmen der 
Bildungs- und Jugendprogramme der EU weniger effektiv ist, wenn 
den T eilnehmern an europaischen Programmen der Aufenthalt in 
anderen Mitgliedstaaten erschwert wird. Die bereits vorgebrachte 
Empfehlung einer neuen, auf ein Jahr befristeten Aufenthaltsgeneh-
migung ware eine Moglichkeit, um das Lernen aus verschiedenen 
europaischen Kulturen zu fordern. 
9. Im steuerlichen Bereich sollte mehr 
G/eichbehand/ung erreicht werden 
Wer das Recht auf Freizugigkeit nutzt, 
gerat in die paradoxe Lage, daB grenz-
ubergreifende Sozialversicherungsan-
spruche zwar durch Gemeinschafts-
recht geregelt sind, aber fur steuerliche 
Belange bilaterale Abkommen gelten. 
Diese Oberschneidungen und 
Widerspruche mussen beseitigt wer-
den. Die in bilateralen Abkommen 
bestehenden Lucken bezuglich 
der Doppelbesteuerung sind zu 
schlieBen. In dem Bericht wird 
darauf hingewiesen, daB der Bin-
nenmarkt eine Rechtsgrundlage 
bietet, um Steuerbarrieren zu 
beseitigen und die Koordination 
zwischen den Mitgliedstaaten 
zu verbessern. Empfohlen 
wird auBerdem, fur steuerli-
che Zwecke eine gemeinsame 
Definition des Wohnsitzbegriffs festzulegen. 
nen, die in einem anderen Mitgliedstaat eine Berufstatigkeit ausu-
ben, werden haufig hoher besteuert als Personen in ihrem Wohn-
siuland. Im Bericht wird empfohlen, verbindl iche Gemein-
schaftsvorschriften fur die Besteuerung von Grenzarbeitnehmern 
und sonstigen Personen auszuarbeiten, die fur Steuerzwecke als 
Nichtgebietsansassige gelten, um eine nichtdiskriminierende 
Besteuerung zu gewahrleisten. Soweit es sich um grenz-
uberschreitende Situationen handelt, ist auBerdem die Gleich-
behandlung in bezug auf die Besteuerung von Personen, besondere 
Steuerbefreiungen oder -vergunstigungen zu gewahrleisten. 
Vor allem in den Grenzregionen der Union, in denen erhebl iche 
Steuerunterschiede zwischen der einen und anderen Seite beste-
hen, wurde festgestellt, daB Probleme auftreten konnen fur Grenz-
arbeitnehmer, die Firmenwagen benutzen, und fu,r Personen, die 
sich mit ihrem eigenen Pkw in andere Mitgliedstaaten begeben. 
Deshalb sind Vorkehrungen notig, um eine Doppelbesteuerung zu 
vermeiden und die Einkunfte aus der Kfz-Steuer anteilig unter den 
Mitgliedstaaten aufzuteilen. 
I 0. Die Lage von Drittstaatsangehorigen, die sich rechtmaBig 
in den Mitgliedstaaten aufha/ten, kann verbessert werden 
Die wichtigste Empfehlung des Berichts zu dieser Frage ist, 
daB uberlegt werden sollte, ob bestimmte Vorschriften der 
Verordnung EWG/ 1408/81 liber die Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit auch auf Drittstaatsangehorige ausgedehnt wer-
den konnte, die sich rechtmaBig in den Mitgliedstaaten aufhalten. 
Dies wurde auch die Arbeit der einzelstaatlichen Verwaltungen 
erleichtern, die auf EU-Angehorige die Bestimmungen der EU-Rege-
lung und auf Drittstaatsangehorige bilaterale Vereinbarungen anzu-
wenden haben. Familienangehorigen eines Unionsburgers sollte un-
geachtet dessen, ob sie die Staatsangehorigkeit eines Mitgliedstaates 
oder eines Drittstaates besitzen, derselbe Status zuerkannt werden. 
Der AusschuB spricht sich deshalb dafur aus, daB die Visumspfiicht 
zumindest fur Burger aus Drittstaaten abgeschafft wird, die als Fami-
lienangehorige eines EU-Burgers gelten. AuBerdem wird empfohlen, 
das Recht auf Familienzusammenfuhrung in einem anderen Mitglied-
staat auch nicht-unterhaltsberechtigten Kindern und Eltern aus 
Drittlandern zuzuerkennen, sofern die hausliche Gemeinschaft 
bereits im Herkunftsmitgliedstaat bestand. Ferner wird empfohlen, 
daB Familienangehorige aller Unionsburger nicht nur zur Ausubung 
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einer abhangigen Beschaftigung, sondern auch zur Aufnahme einer 
selbstandigen Tatigkeit berechtigt sein sollten und einem geschiede-
nen Ehegatten, der die Staatsangehorigkeit eines Drittstaates besitzt, 
das Aufenthaltsrecht zuerkannt wird. 
I I. Die Rechte von Einzelpersonen konnen besser geschiitzt werden 
In dem Bericht wird nachdrucklich darauf hingewiesen, daB sich die 
Menschen ihrer Rechte durch lnformationskampagnen wie "Burger 
Europas/Daheim in Europa" starker bewuBt werden mussen und 
moglicherweise in einen revidierten Vertrag das Recht auf Infor-
mation aufgenommen werden soil. Entscheidend hierbei ist, daB die 
Rechte der Burger auf Mitgliedstaatsebene besser geschutzt wer-
den mussen. Zwar gibt es inzwischen mehr lnformationen uber 
Rechtsbehelfe, aber an wen konnen sich die Burger wenden, um 
ihre Rechte zu schutzen? Der AusschuB spricht sich dafur aus, 
Kontaktstellen einzurichten, die in den Mitgliedstaaten lnformatio-
nen anbieten und sich schlichtend einschalten, um Probleme dort 
zu losen, wo sie auftreten. GroBes Gewicht wird auf eine Aus-
weitung der EU-Schulungsprogramme in diesem Bereich gelegt, 
angefangen bei den Rechtsberufen, aber auch unter Einbeziehung 
von Vereinigungen und informellen Beratungsdiensten sowie 
einzelstaatlichen Beamten, die mit der Anwendung der Gemein-
schaftsvorschriften fur die Freizugigkeit betraut sind. AuBerdem wird 
im Bericht empfohlen, daB die Kommission starker auf individuelle 
Beschwerden eingehen und die Tatigkeit des Ombudsmans, des 
Petitionsausschusses und einzelner Abgeordneter unterstutzen sollte. 
I 2. Die Freiziigigkeit sollte in den Zustandigkeitsbereich 
eines einzigen Kommissionsmitglieds fallen 
Im Bericht wird empfohlen, daB die Aufteilung der Zustandigkeiten 
fur die Freizugigkeit innerhalb der Kommission aufgehoben und ein 
einziges Kommissionsmitglied fur den gesamten Bereich, d.h. fur alle 
mit der Freizugigkeit befaBten Dienststellen, einschlieBlich der Bear-
beitung der von Einzelpersonen eingereichten Beschwerden, verant-
wortlich sein sollte, damit die Kommission nach innen und nach 
auBen Ober eine - heute noch fehlende - zentrale Anlaufstelle verfugt. 
Freizugigkeit in der Europaischen Union 
Die Freizugigkeit in der Europaischen Union begann mit der 
Freizugigkeit der Arbeitskrafte, wurde nach und nach aber auf 
Selbstandige, Studenten, Ruhestandler und EU-Burger generell 
ausgedehnt. Schon zu Anfang gait die Freizugigkeit nicht nur fur 
die Arbeitnehmer selbst, sondern auch fur ihre Fami lienangeho-
rigen. Der Vertrag uber die Europaische Gemeinschaft enthalt 
ebenso SchutzmaBnahmen gegen die Diskriminierung von An-
gehorigen verschiedener Mitgliedstaaten. Die Haupthindernisse 
fur die Ubertragung von Sozialversicherungsanspruchen wurden 
beseitigt, und jeder EU-Burger kann sich in dringenden Fallen in 
einem anderen Mitgliedstaat arztlich behandeln lassen. Dies ist 
das Ergebnis der schrittweisen Annahme von Rechtsvorschriften 
und der Rechtsprechung des Gerichtshofs, die in dem Bericht 
zusammenfassend dargestellt werden. Durch diese Fortschritte 
kamen mehr Burger in den GenuB der Freizugigkeit, und es wur-
den ferner die echten oder sich aus einer engen Auslegung durch 
die Mitgliedstaaten ergebenden Hindernisse beseitigt. Die 
ausdruckliche Einbeziehung der Unionsburgerschaft in Artikel 8 
des EG-Vertrags setzt dem Bericht zufolge ein neues Ziel: die 
diskriminierungsfreie Ausdehnung des Rechts auf Einreise und 
Aufenthalt auf alle Gruppen von Angehorigen der Mitglied-
staaten. 
Mitglieder der Hochrangigen Arbeitsgruppe zu Fragen der Freizi.igigkeit 
Simone VEIL 
Maria Helena ANDRE 
Guido BOLAFFI 
Prof. Dr. Kay HAILBRONNER 
Anna HEDBORG 
Prof. David O'KEEFFE 
Pierre PESCATORE 
Tony VENABLES 
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• Vorsitzende der Hochrangigen Arbeitsgruppe 
• ehemalige franzosische Staatsministerin 
• ehemalige franzosische Ministerin fur soziale Angelegenheiten 
• ehemalige Prasidentin des Europaischen Parlaments 
• ehemaliges Mitglied des Europaischen Parlaments 
• Verbandssekretarin des Europaischen Gewerkschaftsbundes (EGB) 
• Generaldirektor beim italienischen Ministerium fur soziale Angelegenheiten, Familie und 
soziale Sol idaritat 
• Experte fur Einwanderungsprobleme 
• Kommentator fur "La Repubblica" 
• ehemaliger Gewerkschafter 
• Lehrstuhlinhaber fur offentliches, internationales und europaisches Recht an der Universitat 
Konstanz (Deutsch land) 
• Generaldirektorin beim Nationalen Rat fur soziale Sicherheit (Schweden) 
• ehemalige schwedische Ministerin fur soziale Angelegenheiten 
• Lehrstuhlinhaber fur europaisches Recht, University College, London - Europa Kolleg, Brugge 
• Professor fur europaisches Gemeinschaftsrecht 
• Mitglied des Permanent Court of Arbitration, Den Haag 
• ehemaliger luxemburgischer Diplomat 
• ehemaliger Richter am Europaischen Gerichtshof 
• Direktor des Euro Citizens Action Service (ECAS) 
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7. Family rights should be amended to reflect social change 
Freedom of movement is not complete unless citizens have the 
right to be joined by their fam ily. The appropriate Regulation 
(EEC/ 1612/68) provides that irrespective of nationality, the worker 
may be joined by his or her spouse, their children under the age of 
21 and their parents. Th is definition of the family dependants has 
been carried over to the legislation on self-employed people, and 
other categories of the population. The report recommends fill ing 
two main gaps to allow fam ilies to remain together : 
• There are no valid grounds for denying non-dependent children 
more than 21 years old, or relatives in the ascend ing line who are 
not dependent, the right to join their family in another Member 
State. 
• The term "spouse" does not include an unmarried partner, which 
can give rise to problems. The report points out that the "fami ly 
group" is undergoing rapid change and that growing numbers of 
people, often with children, form de facto cou ples. It recom-
mends, on the basis of the case-law of the European Court, that 
if a Member State grants rights to its own unmarried nationals 
living together, it must grant the same rights to nationals of other 
Member States, and that a study should be made of practice in the 
Union. 
8. More emphasis on language training and promote cultural 
exchanges 
The addition in the Maastricht Treaty of new articles on culture, 
youth, vocational training and economic and social cohesion, give 
free movement of people, like European citizenship, more of a 
human and less purely economic dimension . The Panel's report 
reviews the contribution made by exchange programmes such as 
LEONARDO (training), SOCRATES (education) or KALEIDOS-
COPE (culture) to free movement and the integration of people in 
other Member States. It notes that the only legislative requirement 
in this area - to teach languages to the children of migrant works -
is not sufficiently applied. For the Panel, access to language skills in 
a multilingual Union is not just the key to removing barriers to free 
movement and helping migrants and their fam ilies to settle in thei r 
adopted country. It is also the key, rather than cultural policy as 
such, to increasing cultural exchanges. The report also underlines 
that promoting exchanges through EU educational training and 
youth programmes will not be effective if beneficiaries of European 
programmes then run into difficulties acquiring residence in other 
Member States. The new optional one-year res idence card recom-
mended above is one way to increase freedom to learn from 
different European cultures. 
9. Greater equality of tax treatment can be achieved 
People taking advantage of free movement rights are faced with the 
paradox that whereas cross-border social security rights are 
governed by Community regulation, tax is governed by bilateral 
agreements. The two overlap and inconsistencies have to be 
reduced. Some gaps in bilateral agreements relating to double 
taxation have to be filled; the Panel's report also hints at the possi-
bi li ty of Single Market legal basis to eliminate tax barriers, and at 
any rate to improve co-ordination among Member States. The 
Panel recommends adopting a common defi nition of residence for 
tax purposes. Ind ividuals carrying out a professional activity in 
another Member State are frequently 
subject to a higher level of taxation than 
individuals in their country of residence. 
The report recommends "to draw up 
binding Community legislation governing 
the taxation of frontier workers and 
other persons who are non-resident 
for tax purposes with a view to 
ensuring non-discriminatory taxation 
for such individuals." In cross-fron-
tier situations, equality of treatment 
has also to be safeguarded with 
regard to taxing persons, special 
tax deductions or concessions. 
Particularly in parts of the Union 
where there are wide tax dispa-
rities each side of the border, 
the Panel found problems 
with company cars for 
car to other Member States. Arrangements are necessary to avoid 
double taxation and for Member States to share revenue from 
vehicle registration tax on a pro-rata basis. 
I 0. The situation of legally resident third country nationals 
can be improved 
The most important recommendation of the Panel's report in this 
respect is that consideration should be given to extending certain 
provisions of Regulation 1408/71 on the co-ordination of social 
security to legally resident third country nationals. This wou ld also 
make life easier for national administrations which have to apply an 
EU regime to EU nationals and bilateral arrangements to th ird 
country nationals. Concerning family members of a Union citizen, 
their status should be the same regardless of whether they are 
citizens of Member States or of third countries. The Panel want to 
see the abolition of visa requirements, at least for those third 
country nationals members of the family of EU citizens. The Panel 
also recommends extending to third country nationals the 
recognition of a right for non-dependent children and parents to 
join their fami ly in another Member State, subject to the condition 
that the fami ly group was already formed in the home Member 
State. Similarly, it is recommended that family members of all 
Union citizens shou ld be able to take up an activity as self-
employed and not just as employed workers, and that a right of 
residence be recognised for a divorced spouse who is a third 
country national. 
I I. Better protection of the rights of individuals can be 
assured 
The Panel's report places strong emphasis on making people more 
aware of their rights through campaigns such as Citizens First, and 
a possible new right to information in a revised Treaty. The key 
issue is that better protection of citizens' rights lies in action at the 
level of Member States. Information about legal remedies is impro-
ving, but to whom do citizens' turn to protect their rights? The 
Panel would like to see focal points, providing information and ac-
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tive conciliation in Member States to solve problems when and 
where they occur. The report places emphasis on developing EU 
training programmes in this area, starting with the legal profession, 
but also including associations and informal advice services, and 
officials in Member States applying Community law on free move-
ment. The report recommends that the Commission should be 
more accountable to individual complainants and supports the 
work of the Ombudsman, the Petitions Committee and individual 
MEPs. 
12. Free movement of people should come under the 
responsibility of a single Commissioner 
The report recommends that "in order to remedy the division 
responsibilities in the area of free movement of persons 'v' ':i . rir 
Commission, it is suggested bringing under a single Comrnissi 
responsible for questions of free movement of persons. " the ~er-
vices currently dealing with those questions, including th1. , ~at-
ment of complaints brought by individuals, giving both outside and 
inside the Commission a central point which is currently lacking." 
Free movement of people in the European Union 
Free movement of people in the European Union began with 
free movement of labour, but has gradually evolved to cover 
self-employed people, students, pensioners and EU citizens in 
general. From the earliest legislation, free movement applied 
not only to workers, but also to members of their family. The 
European Community Treaty itself provides for protection 
against discrimination between nationals of Member States. 
The main obstacles to transferring social security rights have 
been eliminated, and every EU national can be covered for 
emergency health care in another Member State. This has 
occurred as a result of a step-by-step approach in legislation 
and the case-law of. the Court of Justice, which the report 
summarises. This progress widened the beneficiaries to free 
movement and removed real obstacles, or those that 
resulted from a restrictive interpretation by Member States. 
The inclusion of citizenship of the Union under Article 8 of 
the Maastricht Treaty has, in the words of the report, 
"pointed to a new objective : to extend, without any 
discrimination, the right of entry and residence to all 
categories of nationals of Member States." 
Members of the High Level Panel on free movement of persons 
Mrs Simone VEIL 
Mrs Maria Helena ANDRE 
Mr. Guido BOLAFFI 
Prof. Dr. Kay HAILBRONNER 
Mrs Anna HEDBORG 
Prof. David O'KEEFFE 
Mr. Pierre PESCATORE 
Mr. Tony VENABLES 
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levee, dans certaines cironstances bien precises, notamment dans les 
regions frontalieres, !'interdiction de se faire soigner de l'autre cote 
de la frontiere sauf cas d'urgence medicale. 
7. Les droits afferents a la famille devraient etre adaptes a 
/'evolution de la societe 
La liberte de circulation des personnes n'est pas complete tant que 
les citoyens ne peuvent etre rejoints par leurs families pour s'inte-
grer dans de bonnes conditions dans le pays d'accueil. Le reglement 
en vigueur dans ce domaine ( 1612/68) stipule que, quelle que soit sa 
nationalite, un travailleur peut etre rejoint par son conjoint, leurs en-
fants ages de moins de 21 ans et leurs parents. Cette definition des 
personnes a charge a ete reprise dans la legislation relative aux 
travail leu rs independants et a d'autres categories de population. Le 
rapport recommande de combler deux lacunes majeures afin de per-
mettre aux membres d'une meme famille de vivre ensemble: 
• ii n'existe aucune raison valable pour refuser aux enfants de plus de 
21 ans qui ne sont pas a la charge de leurs parents ou aux ascen-
dants qui ne sont pas a la charge de leurs enfants, le droit de 
rejoindre leur famille dans un autre Etat membre; 
• le terme "conjoint" exclut les partenaires non-maries, ce qui peut 
soulever des difficultes. Le rapport souligne que le "groupe familial" 
subit une evolution rapide, et qu'un nombre croissant de person-
nes, souvent avec des enfants, ferment des couples "de fait". II 
recommande done, en s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour 
de justice, de mettre en place un regime selon lequel un Etat mem-
bre qui accorde des droits a ses propres ressortissants vivant en 
couple non-marie consente les memes droits aux ressortissants 
des autres Etats membres, et de realiser une etude qui recense les 
pratiques en la matiere dans !'Union. 
8. Des efforts supplementaires doivent etre consentis af,n de 
promouvoir /es echanges cu/ture/s 
L'ajout, dans le traite de Maastricht, de nouveaux articles concernant 
la culture, la jeunesse, la formation professionnelle et la cohesion 
economique et sociale donne a la libre circulation des personnes, 
comme a la citoyennete europeenne, une dimension plus humaine et 
moins purement economique. Le rapport du Groupe examine la 
contribution de programmes d'echanges tels que LEONARDO (for-
mation), SOCRATES (education) ou KALEIDOSCOPE (culture) a la 
libre circulation et a !'integration des personnes dans l'Etat membre 
d'accueil. II observe que la seule exigence legislative dans ce domai-
ne - l'enseignement de leur langue maternelle aux enfants de travail-
leurs migrants - n'est que partiellement appliquee. Le Groupe estime 
que, dans une Union multilingue, l'acces a la connaissance des langues 
n'est pas seulement un moyen de lever les obstacles a la circulation 
des personnes et d'aider les migrants et leurs families a s'integrer 
dans leur pays d'adoption; c'est aussi la cle d'un accroissement des 
echanges culturels. Le rapport souligne enfin que la promotion des 
echanges par des programmes communautaires de formation et en 
faveur des jeunes peut perdre de son efficacite si les beneficiaires des 
programmes europeens rencomrent ensuite des difficultes pour 
obtenir le droit de resider dans d'autres Etats membres. La nouvel-
le carte de sejour facultative d'un an preconisee plus haut est une 
fa~on de faciliter la decouverte d'autres cultures europeennes. 
9. Une plus grande egalite de traitement en matiere f,sca/e 
doit etre realisee 
Les personnes exer~ant leur droit de libre circulation se heurtent a 
la situation paradoxale qui veut que les questions fiscales soient 
regies par des conventions bilaterales tandis que les droits de secu-
rite sociale ''transfrontaliers" relevent du domaine communautaire. 
Les deux regimes se chevauchent par endroits et certaines incohe-
rences doivent dispara,tre. Les lacunes des conventions bilaterales 
en matiere de double im position doivent 
etre corrigees, et le rapport suggere aussi 
qu 'il est possible de recourir a une base 
juridique liee a la realisation du Marche 
unique pour eliminer les barrieres fisca les, 
ou au mains pour ameliorer la coordina-
tion entre les Etats membres. Le Grou-
pe recommande en outre d'adopter 
une definition commune de la notion 
de residence fiscale. Les personnes 
exer~ant une activite professionnelle 
dans un autre Etat membre sont fre-
quemment assujetties a des niveaux 
d'imposition superieurs a ceux que 
supportent les personnes travail-
lant dans leur pays de residence. 
Le rapport recommande done 
"d'elaborer une reglementation 
communautaire contraignante 
en ce qui concerne !'impos ition 
des frontaliers et d'autres 
personnes fiscalement non-re-
sidentes, en vue de leur assurer une imposi-
tion non discriminatoire". Dans les situations transfrontalieres, 
l'egalite de traitement doit aussi etre preservee en ce qui concerne 
!'imposition des personnes et l'octroi de deductions ou d'allege-
ments fiscaux particuliers. 
En ce qui concerne notamment les parties de !'Union ou les dispa-
rites fiscales de part et d'autre des frontieres sont tres fortes, le 
Groupe a constate que la question des voitures de societe des tra-
vailleurs frontaliers posait un probleme, de meme que celle des per-
sonnes demenageant dans un autre Etat membre en emmenant leur 
vehicule. Des dispositions doivent etre prises afin d'eviter toute dou-
ble imposition et de permettre aux Etats membres de se partager 
proportionnellement le produit des taxes d'immatriculation. 
I 0. La situation des ressortissants de pays tiers qui resident 
lega/ement dons un £tat membre peut etre amelioree 
La recommandation la plus importante du Groupe, dans ce domaine, 
concerne !'extension de certaines dispositions du reglement 
n ° 1408/71 relatif a la coordination des systemes nationaux de secu-
rite sociale aux ressortissants de pays tiers qui resident legalement 
dans !'Union. Ceci faciliterait aussi la tache des administrations 
nationales qui doivent appliquer un regime communautaire aux 
ressortissants de !'Union et des accords bilateraux a ceux des pays 
tiers. En ce qui concerne les membres de la famille de citoyens de 
!'Union, leur statut devrait etre le meme, que ces personnes soient 
elles-memes des ressortissants d'Etats membres ou de pays tiers. Le 
Groupe souhaite par consequent voir supprimer les exigences de 
visa, au moins pour les ressortissants de pays tiers membres a la 
famille de citoyens communautaires. II recommande en outre de 
reconna1tre egalement aux ressortissants de pays tiers le droit, pour 
les enfants non dependants et les parents, de rejoindre leur famille 
dans un autre Etat membre, a condition que le groupe familial ait deja 
ete constitue dans l'Etat membre d'origine. De la meme fa~on, le rap-
port recommande que les membres de la famille de tous les citoyens 
de !'Union puissent exercer une activite professionnelle independan-
te et non pas seulement salariee. Enfin, ii preconise de reconnaitre 
un droit de sejour au conjoint divorce ressortissant d'un pays tiers. 
11. La protection des droits des particu/iers peut etre 
amelioree 
Le rapport du Groupe souligne avec force la necessite de mieux 
informer les citoyens de leurs droits au moyen d'initiatives telles que 
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"Citoyens d'Europe", et ii suggere de recommander !'inclusion d'un 
nouveau droit a !'information dans le T raite. Un point essentiel est 
que !'amelioration de la protection des droits des citoyens repose en 
grande partie sur l'activite menee au niveau des Etats membres. 
L'information relative aux possibilites de recours judiciaire progres-
se, mais vers qui les citoyens peuvent-ils se tourner pour proteger 
leurs droits? Le Groupe souhaite la creation de points d'information 
regroupant des capacites d'information et d'aide concrete et 
permettant de resoudre les problemes a l'endroit et au moment ou 
ils se posent. Le rapport met l'accent sur le developpement de 
programmes communautaires de formation dans ce domaine, en 
faveur bien entendu des professions juridiques, mais aussi des 
associations et des services de conseil informels, ainsi que des fonc-
tionnaires des Etats membres qui appliquent le droit communautaire 
dans le domaine de la libre circulation. Le rapport recommande 
enfin a la Commission de tenir les particuliers mieux informes des 
suites reservees a leurs plaintes. A cet egard, ii se felicite du travail 
du Mediateur, de la Commission des petitions du Parlement 
europeen ainsi que de certains parlementaires agissant a titre 
individuel. 
12. T ous /es services traitant de la libre circulation des 
personnes devraient etre regroupes sous la competence d'un 
commissaire unique 
Le rapport recommande "afin de remedier a l'eparpillement des 
competences a l'interieur de la Commission en ce qui concerne la 
libre circulation des personnes, de regrouper sous la competence 
d'un Commissaire unique pour les questions relatives a la libre cir-
culation des personnes, tous les services traitant actuellement de ces 
questions, y compris le traitement des plaintes emanant de particu-
liers, offrant ainsi a l'exterieur comme a l'interieur le point central 
qui fait aujourd'hui defaut". 
La libre circulation des personnes dans l'Union europeenne 
La libre circulation des personnes dans l'Union europeenne a 
commence par la libre circulation des travai lleurs, mais s'est 
progressivement etendue aux independants, aux etudiants, aux 
retraites et aux citoyens de l'Union europeenne dans leur 
ensemble. Des les premieres mesures legislatives, la libre circula-
tion s'est appliquee non seulement aux travailleurs, mais aussi 
aux membres de leur famille. Le traite instituant la Communaute 
europeenne lui-meme prevoit la protection contre toute discri-
mination entre les ressortissants des Etats membres. Les princi-
paux obstacles aux transferts des droits en matiere de securite 
sociale ont ete elimines et tout citoyen de !'Union europeenne 
peut avoir acces a des soins medicaux urgents dans un autre Etat 
membre. Ces progres sont le resultat d'une apprnche legislative 
progressive et de la jurisprudence de la Cour de justice, dont le 
rapport donne un resume. Les progres accomplis ont permis 
d'elargir le cercle des beneficiaires de la libre circulation et de 
supprimer les obstacles materiels ou ceux qui resultaient d'une 
interpretation restrictive de la legislation par les Etats membres. 
L'inclusion de dispositions sur la citoyennete de !'Union dans le 
traite (article 8) tel qu'il a ete modifie par le traite sur !'Union 
europeenne signe a Maastricht a confirme, pour reprendre les 
termes du rapport, "un nouvel objectif: celui d'etendre le droit 
d'entree et de sejour sans discrimination a toutes les categories 
de ressortissants des Etats membres". 
Les membres du Groupe de Haut Niveau sur la libre circulation des personnes 
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Plaintes et infractions 
Les services de la Commission responsables de !'application de !'article 30 CE ont traite, durant l'annee 1996, 
quelque 591 dossiers de plaintes et infractions presumees ou constatees. 181 nouveaux dossiers ont ete 
enregistres, principalement dans les secteurs des vehicules, des denrees alimentaires et des produits chimiques. 
Etats Vehicules Produits Produits Produits Telecom- Construction Autres Total 
Membres routiers alimentaires chimiques medicaux & munications 
Pharmaceutiques 
B 2 0 
DK 0 2 
D 4 6 4 
E 6 s 0 
EL 0 2 
F 22 2 
IRL 0 0 0 
8 s 0 
L 0 0 
NL 0 0 
0 I I 8 
p 2 0 0 
FIN 0 s 0 
s 8 4 I 
UK 0 0 
TOTAL SS 33 17 
Suite a l'action de la Commission, 237 dossiers ont 
fait l'objet d'une decision de classement, et un seul 
a fait l'objet d'une decision de saisine de la Cour de 
Justice. 
Cette annee encore, !'organisation de reunions 
avec les auto rites des Etats membres ( en ltalie, 
Allemagne, Autriche, Pays Bas, France, Espagne, 
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0 6 60 181 
Finlande, Suede et au Royaume Uni) a permis de 
faire progresser un grand nombre de dossiers. Sur 
!'ensemble des dosssiers discutes, pres d'un sur 
deux a pu ainsi trouver une solution. Ces reunions 
permettent egalement de sensibiliser les admi-
nistrations nationales aux dispositions du droit 
communautaire qu'il leur appartient en premier 
lieu de faire appliquer. 
Elimination of frontier controls 
Si11ce Austria mid Finland /Jape 
not yet adopted formal measures 
neccssai:v for the transposition of 
DirectiPe 91/477, which 
proPides for the elimination of 
the jiw1tier controls on persons 
for fire anus, the Commission 
has decided to address them each 
a reasoned opinion. The Dirccti-
J'e fixes a 1mmber of rules 
co11cemi11g acquisition and 
possessio11 of fire anus, requires 
intm-Coimnuni(v transfers of 
fire arms to observe certain 
procedures and give rise to 
exchanges of information 
bet111een Member States and 
eJtablishes a European fire arms 
certificate for trips wit/Jin the 
Commzmity, in particular for 
lnmten and sports marlwuen. 
The Commission has also decided 
to srnd a reasoned opinion to 
Austria forfailtm to transpose 
Directive 93/7 /EEC, co11cer-
11i11g the return of cultural 
obJects unlawfully renuJPCd f1'0m 
the tcrrito1y of a Member State. 
The Directive aims to secure the 
return of witional treasures of 
artistic, historical or archaeolo-
gical Palue that /Jave been 
1111 /aivful~y 1ww11ed ft'om the 
territoi:v of a Member State 
after the remoPal of controls 011 
at internal borders. 
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L IBR E CI R CULATI O N DES PE R SO NNES 
"The smooth operation of 
the system for recognising 
diplomas is a precondition 
for making free movement 
within the Single Market a 
reality," stated Single 
Market Com missioner 
Mario MONTI. "If, 
between 1991 and 1994, 
only 11 ,000 people had 
their diplomas recognised 
in another Member State, 
it is obvious that problems 
remain". The Commission 
has decided to pursue 
infringement procedures 
for violations of Commu-
nity law concerning the 
freedom of establishment 
and the freedo m to 
provide services in the case 
of professions the exercise 
of which is dependent on 
qualifications ( diplomas 
and experience). 
The infringements concern 
the requirement for a 
Greek certifi cate to open 
private schools, pharma-
cists1 training in Italy, the 
recognition in Spain of 
dentists1 diplomas issued 
by Latin-American coun-
tries, provision of services 
by tourist guides in Portu-
gal, the denomination of 
private schools in Greece 
and also recognition of the 
quali fica tions of lawyers in 
France, translators in 
Spain, teachers in Germany 
and deep sea captains in 
Belgjum. 
"L e bon fonctio,mement du systeme de 
reconnaissance des diplomes constitue une 
condition prealable pour la realisation d'un 
espace commzmatttairc de mobilite reelle" 
a ajfirme Mario MONTI) Commissaire au 
M arche Unique. 11 Si) cntre 1991 et 1994) 
settlement 11. OOO pcrsonncs ont vu lcurs 
diplomes reconnm dam un autrc pays 
membrc1 c'cst quc des problcmcs manifeste-
inent dcmeurent. Le Groupe a Haut Niveau 
preside par Mme Simom Veil nous a aide a 
identifier la source des difficultes pratiques et 
adwinistratives que rcncontrent lcs citoyens1 
mais il est certain que le premier pas consiste a 
assurer la bmme application de la legislation 
de l' Union 11. Reccmmcnt) la Commission a 
done decide de poursuivre des procedures 
d'i1~/7'action a l'encoutre de la Grece 
(dcux cas)1 l'Espagne (deux cas)) le Portugal1 
!'Italic, la Fra11cc1 l'Allcmague et la Belgique 
pour des Piolations du droit cormnunautaire 
dam le do111ai11c de fa liberte d'etablissemrnt 
et la Libre prestati011 de sen1ices pour les profes-
sions do11t l 'exercice est subordo111te a des 
qual~fications1 dipfomes OU experience. 
Grece - certificat pour l'ouverture d'ecoles 
privees 
La Commission a decide d'envoyer a la Grece un avis 
motive, pour non-execution des arrets de la Cour de 
Justice du I 5 mars 1988 dans l'affaire C-147/86 et du 
30 janvier 1992 dans l'affaire C-328/90. La Grece y est 
condamnee parce qu'elle exige la nationalite grecque 
pour l'exercice des fonctions de directeur et de pro-
fesseur dans des ecoles privees de langues, de musique 
et de danse, ainsi que pour la creation de telles ecoles. 
La Grece a adopte en 1994 un decret relatif a la 
creation et au fonctionnement de ces ecoles, qui 
supprime la clause de nationalite mais qui prevoit un 
certificat attestant des connaissances de la langue et 
de l'histoire grecques, delivre par le Ministere grec 
de !'Education suite a la reussite d'un examen. La 
Commission estime qu 'en adoptant cette nouvelle 
legislation, la Grece maintient une situation discrimi-
natoire a l'egard des ressortissants communautaires. 
En !'absence de reponse satisfaisante a cet avis 
motive, la Commission pourrait saisir a nouveau 
la Cour pour demander d'imposer une sanction 
financiere a la Grece, afin d'assurer un effet dissuasif. 
ltalie - formation des pharmaciens 
La Commission a decide d'envoyer au gouvernement 
ital ien une lettre de mise en demeure pour non-exe-
cution d'un arret de la Cour (affaire C-307/94), 
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Reconnaissan 
prononce le 29 fevrier 1996, par lequel l'ltalie est 
condamnee a propos de la directive sur la reconnais-
sance automatique des dipl6mes de pharmacien. Les 
Etats membres devaient se conformer a cette direc-
tive 85/432/CEE, au plus tard pour le I er octobre 
1987, or la legislation italienne incriminee a permis 
aux facultes italiennes de pharmacie de maintenir 
jusqu'a la date du I er novembre 1990 des program-
mes de formation qu i ne repondent pas aux 
conditions etablies par la directive. 
Par consequent, un certain nombre d'etudiants 
italiens en pharmacie, ayant commence leurs etudes 
universitaires entre le I er octobre 1987 et le I er 
novembre 1990, se sont vus delivrer un dipl6me qui 
ne leur garantit pas le benefice de la libre ci rculation 
des professionnels entre Etats membres. La Com-
mission considere qu'en ne prenant pas les initiatives 
appropriees pour mettre fin a !'infraction constatee, 
l'ltalie a manque aux obligations qui lui incombent. 
Espagne - les diplomes de dentistes 
latino-americains 
La Commission a decide de saisir la Cour de Justice 
dans le cadre d'une procedure d'infraction contre 
l'Espagne au sujet de la reconnaissance de dip16mes 
de dentistes delivres par des pays tiers, notamment 
latino-americains. La profession de dentiste a fait 
l'objet de mesures d'harmonisation communautai res 
aux fins de la reconnaissance mutuelle des dipl6mes 
(directives 78/686/CEE et 78/687/CEE). La Commis-
sion est d'avis que, meme si les Etats membres 
demeurent libres quant a la reconnaissance sur leur 
territoire et selon leur reglementation des dipl6mes 
de pays tiers, ils ne peuvent reconna7tre des dipl6mes 
qui ne sanctionnent pas une formation au moins 
comparable aux exigences minimales de formation 
etablies par la directive 78/687/CEE. La Commission 
considere comme insatisfaisantes les mesures prises 
jusqu'a ce jour par les autorites espagnoles. 
Portugal - obstacles a la prestation de 
services des guides touristiques 
La Commission a decide d'envoyer au Portugal un 
avis motive au sujet d'obstacles a la prestation de 
services des guides touristiques. Selon la legislation 
portugaise, les guides tou ristiques provenant d'un 
autre Etat membre avec un groupe de touristes, 
doivent faire appel aux services d'un guide national 
ou regional lorsque l'itineraire du voyage inclut des 
visites dans des musees, palais et monuments natio-
naux. La Commission estime que le principe de libre 
prestation de services (article 59 du T raite CE), 
tel qu 'interprete par la Cour, dans son arret du 
26 fevrier 1991 , s'oppose a ce qu'une carte profes-
des di 
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IOmes 
sionnelle nationale soit exigee pour la conduite de 
visites commentees dans "tous" les musees et monu-
ments nationaux. 
France - entrave a l'etablissement d'avocats 
La Commission a decide d'envoyer un avis motive a 
la France pour entrave a l'etablissement d'avocats 
ayant obtenu leurs qualifications dans un autre Etat 
membre et qui souhaitent exercer en France une 
activite de conseil juridique en droit etranger. 
Par la loi n° 90-1259 du 31 .12.1990, entree en 
vigueur le I er janvier 1992, la Republique fran~aise a 
fusionne les professions d'avocat et de conseiller 
juridique. Cette legislation a comme consequence 
que les avocats et les conseillers juridiques venant 
d'autres Etats membres sont desormais obliges de 
devenir membres de la nouvelle profession d'avocat, 
dont l'acces est subordonne a la reussite prealable 
d'une epreuve d'aptitude en droit fran~ais, meme s'i ls 
souhaitent limiter leurs activites au droit etranger, 
notamment au droit de leur pays d'origine. 
La Commission estime que le fait de subordonner 
tout etablissement de cette categorie d'avocats a la 
reussite prealable d'un test d'aptitude en droit 
fran~ais, bien qu'ils soient deja qualifies dans ce 
domaine, les desavantage par rapport aux avocats 
fran~ais et constitue un obstacle au droit d'etablisse-
ment. De l'avis de la Commission, le gouvernement 
fran~ais n'a pas avance d'arguments convaincants 
susceptibles de justifier cette restriction . 
Espagne - acces aux corps de traducteurs 
dans la fonction publique 
La Commission europeenne a decide d'envoyer a 
l'Espagne un avis motive qui vise la non-application des 
dispositions communautaires relatives a la recon-
naissance professionnelle de dipl6mes, pour l'acces au 
corps de traducteurs du Ministere des Affaires 
Etrangeres. L'Espagne estime que la profession de 
traducteur ne peut etre consideree comme une 
profession reglementee, parce que son exercice n'est 
pas reserve aux titulaires d'un dipl6me specifique en 
traduction. En revanche, la Commission estime qu'il 
s'agit d'une activite professionnelle reglementee et 
que la directive 89/48/CEE relative a la reconnaissance 
mutuelle des dipl6mes devrait etre appliquee. L'acces 
au corps de traducteurs du Ministere des Affaires 
Etrangeres se fait par concours ouvert aux candidats 
qui possedent un dipl6me de niveau de "licenciado". 
Allemagne - non reconnaissance des 
diplomes d'enseignant 
La Commission a decide d'envoyer a l'Allemagne un 
avis motive concernant !'application aux enseignants 
de la directive 89/48/CEE, relative a un systeme 
general de reconnaissance de dipl6mes d'enseigne-
ment superieur sanctionnant des formations profes-
sionnelles d'une duree minimale de trois ans. Cette 
di rective met sur un pied d'egalite les dipl6mes 
delivres par les "universites", les "etabl issements 
d'enseignement superieur" et les "autres etablisse-
ments de meme niveau de formation". Or, les 
autorites allemandes refusent de reconna1tre les 
dipl6mes obtenus par les enseignants d'autres Etats 
membres dans des centres qui, selon elles, ne sont 
pas de niveau superieur et ce, malgre le fait que les 
autorites competences des pays concernes (Royaume-
Uni, Pays-Bas et Danemark) aient confirme que les 
dipl6mes en question sanctionnent des etudes effectuees 
dans des etablissements d'enseignement s~perieur. 
Grece • denomination des ecoles privees 
La Commission a decide d'envoyer a la Grece un avis 
motive au sujet de la legislation grecque qui prevoit 
que les etablissements d'enseignement doivent avoir 
obligatoirement leur denomination en langue grecque. 
L'utilisation des denominations etrangeres est interdi-
te. Une telle interdiction constitue une entrave a la 
liberte d'etablissement (article 52 du T raite CE) , sur-
tout en ce qui concerne les centres prives qui ont leur 
etablissement principal dans un autre Etat membre et 
souhaitent s'etablir aussi en Grece, tout en conservant 
le nom par lequel ils sont deja connus. Les autorites 
grecques n'ont pas repondu a la lettre de mise en 
demeure, premiere etape de la procedure d'infraction. 
Belgique . diplomes de capitaine au long cours 
La Commission a decide d'envoyer un avis motive au 
Royaume de Belgique en raison des difficultes reneon-
trees par un ressortissant communautaire qui n'a pu 
obtenir la reconnaissance en Belgique de son dipl6me 
neerlandais de capitaine au long cours. Les autorites 
competentes, en !'occurrence celles de Flandre, lui 
demandent de refaire sa formation. Ceci est contraire 
au systeme general de reconnaissance des dipl6mes 
qui a ete mis en place par les directives 89/48/CEE et 
92/51 /CEE, mais qui tarde toujoours a etre transpose 
en droit beige. La Belgique a deja ete condamnee par 
la Cour de justice, le 13 juillet 1995, pour non-trans-
position de la directive 89/48/CEE et elle a re~u un avis 
motive en ce qui concerne la directive 92/51 /CEE. 
Cependant, cette situation n'enleve aucun droit aux 
personnes titulaires d'un dipl6me delivre par un autre 
Etat membre et qui souhaitent travailler en Belgique. 
En effet, en application du droit communautaire, !'ab-
sence de transposition en droit national d'une directive 
ne saurait justifier le non-respect par les autorites natio-
nales des droits qui en decoulent pour les particuliers. 
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"Das reibungslose Funktio-
nieren der Allgemeinen 
Regelung zur gegenseitigen 
Anerkennung der Hoch-
schuldiplome ist eine 
Vorbedingung fur die 
Freizi.igigkeit innerhalb des 
Binnenmarktes," erklarte 
der fur Binnenmarktfragen 
zustandige Kommissar 
Mario MONTI. 
"DaG zwischen 1991 und 
1994 lediglich Abschli.isse 
von 11.000 Menschen in 
einern anderen Mitglied-
staat anerkannt wurden, 
rnacht die fortbestehenden 
Problerne deutlich." 
Die Kornmission hat ent-
schieden, Vertragsverlet-
zungsverfahren einzulei ten 




verkehr irn Rahmen von 
Berufen, deren Auslibung 
rechtlich an bestimmte 
Qualifikationen gebunden 
ist. Die Vertragsverletzungen 
betreffen die VoraLtsset-
zungen zur Eroffnung von 
Privatschulen in Griechen-
land, die Apothekeraus-
bildung in Italien, die 
Anerkennung von latein-
amerikanischen Zahnarzt-
diplomen in Spanie11, die 
Tatigkeit von Touristen-
fuhrern in Portugal , die 
Benennung von Privat-
schulen in Griechenland 
sowie die Anerkemrnng der 
Qualifikationen von Anwal-
ten in Frankreich, Uberset-
zern in Spanien, Lehrern in 
Deutschland und Hochsee-
kapitanen in Belgien. 
Pour plus d' informations 
vous pouvez contacter 
Giovanni Mastrogiacomo 
DGXV/ E-2 
TEL: (+ 32 2) 296 93 55 
FAX: (+ 32 2) 295 93 31 
E-mail: E2@dgl5.cec.be 
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES 
Plaintes et etitions en 1996 
Grece: Dipl61nes d)enseigne-
ment superieur 
La Commission a decide 
d'enpovcr a la Grece uu a vis 
motive pour non-execution de 
f!arret de la Cour de Justice du 
23 mars 1995. Dans son a1'1'et) 
la Com· a coudamne la Grice 
pour 11e pas a11oir trtrnspose la 
directiPe 89/48/CEE. 
Cette directiPt\ entree en 
11igucur le 4ja1111ier 1991, met 
C1l place 1t1/ ~vstcmc general de 
reconnaissance des diplrJrnes 
d 'enseigneinent supfrirnr qui 
sauctiomtcnt des formatiom 
professionnellcs d'une duree 
minimale de trois am. 
La Commission a constate que 
cette directiPe 1t 'a toujou1·s pas 
etc transposce en Grece, ce qui 
expliquc quc ccrtains ressortis-
sants crnmnzmautaires epnm-
Fcnt des difficu/tes Cl acceder Cl 
!cur profession da11s ce pays. La 
Commissi011 a d'aillezm lte 
saisie de 1l(mzbrewes plaiutes a 
ce mjet. 
La Commission exige de la 
Grece qz/clle se confonne e1tjt11 
a l'arret de la Cour, et qu)clle 
mcttc fin aux obstacles qui 
s1tbsistc11t en matierc de Libre 
circulation des professiom. 
Eu l'absence de reponse satisfai-
santc a flai1is ntOtiPe dam lilt 
delai de dm:,: mois suivant 
reception, la Commission pour-
rait saisir a nou11ea1t la Cour 
de cctte ajfairc. Dans ce cas) 
la Commission pourrait 
demauder a la C011r d'imposcr 
1me sanction financifre a la 
Grecc, d'1111 11wnta11t calcuU 
S7t1' base de la gmvite de 
!'infraction) sa duree et la 
neccssite d'aSSU1'C1' U1/ ejfet 
dissuasif 
En 1996, la Commission a re~u 65 plaintes 
concernant la reconnaissance professionnelle 
des dipl6mes. Neuf cas ont ete deceles d'office 
par les services responsables. Dans quatre cas, 
la Commission a decide d'engager une procedu-
re d'infraction, tandis qu'une decision de classe-
ment est intervenue immediatement pour neuf 
autres cas. Dans dix cas, la plainte portait sur 
des problemes deja connus par les services de la 
Commission et sur lesquels existait deja une 
procedure. Pour tous les autres cas, la Commis-
sion continue son enquete avant de prendre une 
decision quant a !'engagement d'une procedure 
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Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Giovanni Mastrogiacomo 
DG XV/ E-2 
TEL: (+ 32 2) 296 93 55 
FAX: (+ 32 2) 295 93 31 
E-mai l: E2@dg 15.cec.be 
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d'infraction. Les pays les plus concernes par les 
plaintes et les cas deceles d'office sont 
l'Allemagne, la France, la Grece et l'ltalie. Les 
professionnels les plus concernes sont les 
avocats, les infirmiers, les architectes, les 
enseignants, les ingenieurs ainsi que certaines 
professionnels du secteur sportif. 
La plupart des 18 petitions presentees en 1996 
au Parlement europeen dans ce domaine 
concernaient des problemes deja connus par 
voie de plainte a la Commission. 
Veteri- Professions Ensei- Coiffeurs lngenieurs Professions Professions Autres 
naires paramedicales gnants juridiques sportives professions 
du Systeme 
general 
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Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Jacqueline Minor 
DG XV/ E-2 
TEL: (+32 2) 295 72 26 
FAX: (+ 32 2) 295 93 31 
E-mail: E2@dgl5.cec.be 
Moniteurs de ski en France 
G arantir la reconnaissance en France des 
dipl6mes de monitcurs de ski des autres 
Etats membres n)est pas une mince affaire! 
La Commission /y emploie, et debut janvicr 
ellc a adopte une decision concernant les 
moniteurs souhaitant s)ctablir m France. 
Cette decision autorise les autorites franrai-
ses a imposer tme epreuve d)aptitude aux 
candidats moniteurs. Cependant) la deci-
sion s)applique dans le cadre de la Directive 
sur le systeme general de reconnaissance de 
dipl6mes. Selon cette Directive) les Etats 
1ne,nbres ne peuvent imposer une epreuve 
d)aptitude a leur titulaire que lorsque que 
le dipl6me d)un autre Etat membre presente 
des differences substantielles par rapport 
aux exigences de qualification prevues 
par la reglementation du pays membre 
d)accueil. Une procedure d)infraction 
contre la France, concernant l)ctablissement 
des moniteurs de ski (voir SMN N° 2), 
mtera ouverte jusqu'a ce que la legislation 
franr aise soit amendee dans ce sens. 
Dans tous Les cas, la Commission continuera 
a veiller a ce que Les monite1m de ski et 
autres instructeurs sportifs puissent s)etablir 
partout dans le marche unique sans avoir 
d)obstacles excessifs a stttmonter. 
Par ailleurs, la Commission est toujours en 
train d)examiner des plaintcs de moniteurs 
de ski d)autres Etats membm qui veulent 
travail/er en Italie pour des periodes 
variant de quelques jours a plusieurs mois 
(une saison de ski) sans y s)etablir. 
La decision de la Commission, qui s'applique aussi 
aux professionnels de quatre autres disciplines 
sportives (guides de haute montagne, moniteurs 
de plongee, moniteurs de parachutisme et moni-
teurs de speleologie), est valable pour une perio-
de limitee a trois ans. Par cette decision, la Com-
mission a accorde a la France une derogation au 
principe de "liberte de choix du migrant" entre 
une epreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation. 
Cette decision se justifie par le souci de prendre 
en compte les imperatifs de securite des lors qu'on 
se trouve en presence d'une activite "a risque". 
L'epreuve d'aptitude semble des lors la modalite la 
plus adaptee pour s'assurer de la qualification d'un 
professionnel et ne pas mettre en peril la securite 
des pratiquants. 
La France avait demande une derogation dans le 
cadre du systeme general de reconnaissance des 
dipl6mes mis en place par deux directives du 
Conseil, les directives 89/48/CEE du 21 decembre 
1988 et 92/5 I /CEE du 18 juin 1992. Ce systeme 
general de reconnaissance des dipl6mes au niveau 
communautaire prevoit qu'un professionnel quali-
fie dans un Etat membre doit pouvoir exercer sa 
profession dans tout autre Etat membre de 
l'Union europeenne. Cependant, lorsqu'il existe 
des differences substantielles dans les formations 
dispensees, l'Etat membre d'accueil peut, avant de 
reconnaTtre un dipl6me, imposer une epreuve 
d'aptitude ou un stage d'adaptation. Le migrant a 
en principe le choix entre ces deux procedures. La 
demande de la France visait a deroger a cette 
liberte de choix et a pouvoir imposer l'epreuve 
d'aptitude. 
La Commission a accepte l'instauration de ces 
epreuves d'aptitude dans des cas tres limites, 
quand ii existe un risque manifeste pour la securite 
des pratiquants. C'est pourquoi cette derogation 
ne vise que cinq disciplines sportives et ne saurait 
s'appliquer que lorsque la qualification semble 
manifestement insuffisante. De plus, la derogation 
a ete accordee pour une periode limitee, a savoir 
jusqu'au 31 juillet 1999. En effet, la Commission 
souhaite, avant de se prononcer a titre definitif, 
proceder a une evaluation des problemes lies a la 
mise en oeuvre pratique de cette derogation. La 
Commission demandera a la France de lui fournir 
un rapport d'evaluation avant le 30 avril 1999. 
Apres une evaluation de la periode probatoire par 
toutes les parties interessees, la Commission deci-
dera de la suite a donner a cette demande. 
Concernant les prestataires de services, qui veu-
lent travailler en France pour des periodes variant 
de quelques jours a plusieurs mois (une saison de 
ski) sans y s'etablir, un decret fran~ais du 25 
novembre 1996 (96-1011) prevoit que les moni-
teurs de ski des autres Etats membres peuvent 
temporairement prester en France, a condition de 
signaler leur presence aux autorites. Cependant, ii 
est la aussi prevu d'imposer une epreuve d'aptitu-
de lorsqu'existe une difference substantielle entre 
la competence technique des candidats et les 
normes fran~aises. 
Classement des procedures 
Api-cs 11otificatio11 de 1nCS1trt'S 
11atio11ales de transposition de 
la dircctil'e 89/48/CEE, 
co11ccn1ant la recomzaissance 
des dipl6nzes d 'enseignemmt 
supfricur pour une formation de 
trois am mininumz, la Commis-
sion a claJJC la procedure 
d'i11fl'actio11 contre la Be[rrique 
pour 11011-e:dcution de /Jarret de 
la Cour de Justice du 13 juillet 
1995. 
En ce qui co11cernc la directiPe 
92/51/CEE) qui met en place 
un deuxicme systeme general de 
reconnaissance des dipl6mes 
correspondant a des formations 
d'1me d11ree de mains de trois 
ans, la CommiJ:rion a classe trois 
procedures d'infractions contre 
le Royaume-Uni. Elle a classc 
aussi les procedures d'infmction 
contre l)Allanagne et la France 
conccma11t la directive 
94/38/CEE, qui inodifte Les 
annexes des professions reglc· 
mentces co11J1e1t par la directiJJe 
92/ 51. 
Enftn, suite a la notification des 
nies1ms nationales de transposi- . 
tion) la Commission a aussi 
classc les deux procedures 
d'infraction contre l'Espagne 
pour les directives 89/594/ CEE 
et 90/6S8/ CEE) concernant 
rnpectivemmt la reconnaissance 
des dipl6mes de medecinJ~ infir-
mim, dcntistes) sages femmes et 
Petcrinaires, aimi que l 'adapta-
tio11 de certaines directiPes sur la 
recoimaissanccs des dipl6mes des 
mcdecim apres /Yzmiftcation 
allemande. 
Pour plus d' informations, 
vous pouvez contacter 
Giovann i Mastrogiacomo 
DGXV/ E-2 
TEL: (+ 32 2) 296 93 55 
FAX: (+ 32 2) 295 93 31 
E-mai l: E2@dg15.cec.be 
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Droit de residence et visas 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Gerard Beaudu 
DG XV/ A-3 
TEL:(+ 32 2) 295 99 26 
FAX: (+32 2) 295 60 90 
E-mail : A3@dg15.cec.be 
La Commission a decide d'envoyer quatre 
avis motives (la deuxieme etape de la 
procedure d 'infraction en vertu de JJarticle 
169 du Traite CE) a la France pour des 
violations du droit communautaire concer-
nant la libre circulation des personnes. 
Les infractions concernent les formalites 
excessives pour obtenir une carte de sejour) 
/Jexpulsion d)un ressortissant beige residant 
en France depuis 1985 et enfin Les condi-
tions de delivrance et de refus de 11isa pour 
les ressortissants de pays tiers membres de la 
famille de citoyens de l1Union. Dans chaque 
cas1 en !'absence d'une reponse satisfaisante 
dans un delai de deux mois sui11ant 
reception de l'a11is moti11e) la Commission 
pourrait saisir la Cour de justice. 
Cartes de sejour 
La Commission a decide d'adresser un avis motive 
a la France au sujet des documents a fournir 
a J'appui des demandes de carte de sejour 
presentees par des citoyens de !'Union. 
Par le biais de diverses questions parlementaires, 
petitions et plaintes, la Commission a constate que 
de nombreuses prefectures exigent en vue de 
l'obtention d'une carte de sejour la presentation 
de documents d'etat civil, par exemple un acte de 
naissance. Dans certains cas, une traduction en 
fran~ais de ces documents est egalement exigee. 
Cette pratique, qui entraine pour Jes citoyens une 
multiplication de demarches et frais, est contraire 
au droit communautaire. Les directives relatives 
au droit de sejour (et notamment les directives 
68/360 et 73/148) prevoient en effet que la 
personne qui demande une carte de sejour doit 
prouver son identite au moyen d'une carte 
d'identite ou d'un passeport en cours de validite. 
La Commission n'a pas considere la reponse de la 
France a la mise en demeure re~ue le I er aoOt 
1996 comme satisfaisante et a, par consequent, 
decide la poursuite de la procedure d'infraction. 
Expulsion 
Un ressortissant beige residant en France depuis 
1985 peut-il etre expulse en 1996 sur la base d'un 
arrete d'expulsion de 1988 qui etait fonde sur des 
delits mineurs commis par l'interesse entre 1980 
et 1985? La Commission est d'avis que la decision 
d'executer cet arrete d'expulsion est contraire au 
droit communautaire. 
En effet, la directive 64/221 relative aux mesures 
d'ordre public prevoit que !'expulsion doit etre 
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fondee sur le comportement personnel de 
l'interesse et que la seule existence de condamna-
tions penales ne peut justifier une telle mesure. En 
outre, une expulsion suppose une menace actuel-
le et reelle, portant atteinte a un interet fonda-
mental de la societe. Le fait que l'interesse 
continue a resider en France sans que l'on n'ait 
rien a Jui reprocher semble bien montrer qu'il ne 
constitue pas une menace reelle et actuelle pour 
l'ordre public fran~ais. 
Le ressortissant beige en question n'a re~u sa 
carte de sejour (demandee en 1985) qu'en fevrier 
1994, suite a une procedure d'infraction ante-
rieure (avis motive notifie en juin 1993) que la 
Commission avait engagee a l'epoque centre la 
France et qui avait ete classee par la suite du fait de 
la delivrance de ce document. La France n'ayant 
pas fourni de reponse satisfaisante a la lettre de 
mise en demeure, la Commission a decide 
d'envoyer l'avis motive. 
Visas pour ressortissants de pays tiers 
membres de la famille de citoyens de l'UE 
Les dispositions du droit communautaire en 
matiere de libre circulation des personnes s'appli-
quent non seulement au citoyen de l'Union qui se 
deplace d'un Etat membre a l'autre mais aussi aux 
membres de sa famille qui l'accompagnent, quelle 
que soit leur nationalite. Ainsi, le droit commu-
nautaire regit, en partie, la delivrance de visas aux 
membres de la famille ressortissants de pays tiers: 
• la directive 64/221 prevoit la motivation des 
mesures relatives a l'entree sur le territoire (ce 
qui inclut les refus de visas) 
• Jes directives 68/360 et 73/ 148 prevoient que les 
visas a des membres de la famille de citoyens de 
l'Union doivent etre delivres gratuitement et 
avec toutes Jes facilites. 
Sur le premier point, ii apparait que les services 
consulaires fran~ais ne motivent pas Jes refus de 
visas. Sur le deuxieme point, la pratique de ces 
services consulaires, revelee a travers une serie de 
plaintes et courriers adresses a la Commission, 
n'est pas conforme a !'obligation d'accorder toutes 
facilites aux interesses puisque ceux-ci doivent 
presenter divers justificatifs (attestation d'em-
ployeur, preuve de revenus, reservation d'h6tel). 
La Commission a engage deux procedures 
d'infraction centre la France sur ces deux aspects. 
Les reponses aux lettres de mise en demeure 
n'ayant pas ete jugees satisfaisantes, la Commis-
sion a decide de passer a l'avis motive. 
SE R VI CE S ET LIB E RTE D'ETABLISSEMENT KWH MiMWM M·M·M M¥i 
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the freedom to provide 
services and the freedom of 
establishment, fundamental 
principles of the Single 
Market, ci1e Commission 
has decided to refer Spain 
to the Court of Justice and 
to send reasoned opinions 
( the second stage of infrin-
gement procedures under 
Article 169 of the EC 
Treaty) to Italy, Belgium 
and Germany. 
Under Spanish legislation, 
private security services in 
Spain may only be provided 
by Spanish companies and 
security guards must be of 
Spanish nationality, Italy 
does not allow companies 
from other Member States 
to organise fairs and exhibi -
tions in Italy, Belgium 
requires international asso-
ciations and non-profit-
making associations to have 
a Belgian associate and 
Germany allows only 
German companies to use 
Polish subcontractors in the 
construction industry. 
In the absence of a satisfac-
tory response within two 
months following reception 
by the Member State in 
question of a reasoned 
opinion, the Commission 
may refer them to the 
Court of Justice. 
Pour plus d'information, 
vous pouvez contacter 
Virginie Guennelon 
DG XV/ E- 1 
TEL: (+32 2) 295 84 08 
FAX: (+ 32 2) 295 09 92 
E-mail: E l@dg 15.cec.be 
Procedures d'infraction 
Ayant constate le maintien de plusieurs 
obstacles a la Libre prestation des services et a 
la liberte d'etablissement> principes fonda-
mentaux du Marchi unique> la Com1-nission 
a decide de saisir la Cour de justice contre 
f>Espagne et d1envoyer des avis motives a 
l'Italie> a la Belgique et a ?Allemagne. 
En effet> la legislation espagnole preJJoit que 
seules les societes espagnoles peuvent offrir les 
services de securite en Espagne et que le 
personnel de securite doit etre de nationalite 
espagnole> tandis que n talie ne perm et pas 
aux societes d>autres Etats membres d>orga-
niser des foires et expositions sur son territoi-
re. De son cote> la Belgique contraint les 
associations internationales et associations 
sans but lucratif a avoir wn associe belge. 
Enfin> l1Allemagne ne permet pas aux entre-
prises allemandes de faire appcl a des sous-
traitants polonais dans le secteur de la 
construction. En l1absence d11me reponse 
satisfaisante dans un delai de deux mois 
suiJJant reception par l1Etat i,nembre en 
question d'un avis motive> la Commission 
pourrait saisir la Cour de justice. Fin 1996> 
la Commission a aussi decide de classer la 
procedure d;infraction contre le Luxembourg 
concernant Les organismes de controle en 
matiere d'inspection du travail> parce que les 
dispositions discriminatoires ont ete mod~fiees 
a la satisfaction de la Commission. 
Espagne - Services de securite privee 
L'exercice des activites de securite privee (gardien-
nage, installations des dispositifs d'alarmes electro-
niques, exploitation de centrales destinees a la 
reception, le transport de valeurs, detectives prives, 
etc.) est possible, selon la loi espagnole du 30 juillet 
1992, uniquement si les personnes qui dirigent une 
societe de securite privee ont leur residence en 
Espagne, et si le personnel travaillant dans une telle 
societe (en tant que salaries et non-salaries) est de 
nationalite espagnole. 
La Commission considere cette situation comme 
une infraction aux principes poses par le T raite CE, 
concernant en particulier la liberte d'etablissement 
(article 52), la libre prestation de services (article 
59) et la libre circulation des travail leurs (article 
48). A cet egard, la Commission a notifie un avis 
motive a l'Espagne. Le gouvernement espagnol a 
repondu par lettre du 24 septembre 1996 dans 
laquelle ii a refuse de se conformer a l'avis de la 
Commission. La Commission a, des !ors, pris la 
decision de saisir la Cour de Justice. 
ltalie - Organisation de foires et expositions 
L'ensemble de la legislation italienne, tant au niveau 
regional que national, restreint l'exercice de 
l'activite d'organisation de foires et expositions a un 
certain nombre de conditions qui s'averent incom-
patibles avec les principes communautaires sur la 
libre prestation de services (article 59 du T raite) et 
la liberte d'etablissement (article 52) . Ces disposi-
tions autorisent en effet un operateur economique 
a organiser de telles manifestations dans un Etat 
membre autre que celui ou ii est etabli (libre 
prestation de services - article 59 du T raite CE). Par 
ailleurs, un operateur economique est egalement 
autorise a s'etablir dans un autre Etat membre 
(liberte d'etablissement - article 52). Les engage-
ments pris par les autorites italiennes de regler 
ces problemes n'ont pas ete honorees. La Commis-
sion a done decide de poursuivre la procedure d'in-
fraction contre l'ltalie et de lui notifier un avis mo-
tive. 
Belgique - Obligation d'avoir un associe 
beige 
La loi beige du 25 octobre 1919 accorde la person-
nalite civile aux associations internationales pour-
suivant un but philanthropique, religieux, scientifi-
que, artistique ou pedagogique, qui ont comme 
organe d'execution une institution ou un comite 
dont !'administration comprend au moins un asso-
cie beige. Par ailleurs, la loi du 27 juin 1921 accorde 
la personnalite civile aux associations sans but 
lucratif et aux etablissements d'utilite publique si les 
trois cinquiemes des associes sont de nationalite 
beige. Ces deux lois comprenant des dispositions 
contraires au principe general de !'interdiction de 
toute discrimination fondee su r la nationalite, la 
Commission a decide d'envoyer un avis motive a la 
Belgique. 
Allemagne · Sous-traitants dans le secteur 
de la construction 
L'interpretation des autorites allemandes de 
!'accord bilateral de 1990 entre l'Allemagne et la 
Pologne ne permet qu'aux entreprises etablies en 
Allemagne de faire appel a des entreprises polonai-
ses (y compris leur main-d'oeuvre). Des entreprises 
etablies dans d'autres Etats membres ne disposent 
pas de cette possibilite. La Commission considere 
cette interpretation incompatible avec le principe 
de la libre prestation de services transfrontaliers 
(article 59 du T raite CE) et estime qu'elle repre-
sente une entrave pour les prestataires non-etablis 
en Allemagne. El le a des lors decide d'envoyer un 
avis motive. 
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Angesichts von Hindernissen 
for den freien Dienstleistungs-
verkehr und die Nieder-
lassungsfreiheit hat die 
Kommission entschieden, 
den Gerichtshof gegen 
Spanien anzurufen und 
ltal ien, Belgien und 
Deutschland mit Grunden 
versehene Stellungnahrnen 
zu ubermitteln. 
Nach spanischem Recht 
di.irfen private Sicherheits-
firmen lediglich von spani-
schen Unternehmen betrie-
ben werden, wobei die 
Sicherheitskrafte die spani-
sche Staatsangehori gkeit 
besitzen mi.issen. 
ltalien gestattet es Unter-
nehmen aus anderen 
Mitgliedstaaten nicht, 
Messen und Ausstellungen 
in Italien zu veranstalten . 
In Belgien rni.issen interna-




land schlieBlich erlaubt es 
lediglich deutschen Unter-
nehmen, polnische Subun-
te rnehmer im Baugewerbe 
zu beschaftigen. Liegt inner-
halb von zwei Monaten nach 
Erhalt der Stellungnahme 
durch die betreffenden 
Mitgliedstaaten keine 
befriedigende Antwo1t vor, 
kann die Kommission den 
Gerichtshof befassen. 
,,, ++++;+·+·++++ MARCHES PUBLICS 
------------- --~ 
cne 
La Commission a decide 
de saisir la Cour de Justice 
contre le Royaume-Uni et 
d'envoyer des avis motives 
contre le Royaume-Uni et 
le Portugal pour des viola-
tions des regles commu-
nautaires imposant l'ouver-
ture et la mise en concur-
rence des marches publics. 
Ces cas resultent des plain-
tes adressees a la Commis-
sion par des entreprises 
lesees par des decisions 
d'attribution des marches 
et par l'examen de confor-
mite que la Commission 
effectue regulierement 
pour verifier la II qualite 11 
des transpositions des 
directives communautaires. 
"Les marches publics, qui 
representent 11,5% du PIB 
de !'Union, constituent 
une des cibles principales 
de notre Plan d'action 
pour ameliorer le Marche 
unique, en preparation 
pour le Conseil europeen 
d'Amsterdam. 
Entre-temps, je n'hesiterai 
pas a poursuivre des proce-
dures d'infraction contre 
tout Etat membre qui 
n'assure pas !'application 
des directives sur Jes 
marches publics", a declare 
Mario MONTI, commen-
tant ces decisions. 
l:e Commission has decided to refer the 
United Kingdom to the Court of!ustice 
and to send reasoned opinions (the second 
stage in infringement proceedings under 
Article 169 of the EC Treaty) to the United 
Kingdom and Portugal for breaches of 
Communi(v public procurement rules) 
1Phich require in particular that public 
contracts be put up for competitive tender. 
These cases stem from complaints lodged 
1vith the Commission by firms which have 
suffered loss as a result of contract aJPard 
decisions and also from checks 1J1hich the 
Commission regularly makes on the 
CO'l'~fonni(v of national measures transposing 
the Communi(v Directives. 
<<Public procurement) which is worth 11. 5% 
of GDP in the European Union) constitutes 
one of the main targets of the Action Plan 
to improve the functioning of the Single 
Market JJihich we are preparing for the 
Amsterdam European Council. 
fo the meantime) I will be sure to follo )J) up 
infringement proceedings against any 
Member State which fails to apply the public 
procurement Directives correctll)) 
commented Single Market Commissioner 
Mario MONTI after the decisions. 
United Kingdom - External audit services 
for the Audit Commission 
The Commission has decided to refer the United 
Kingdom to the Court of Justice concerning the 
Audit Commission. This body, established 
pursuant to the Local Government Finance Act 
1982, violated the Directive on public procure-
ment of services (92/50/EEC) when it appointed 
external auditors to all local authorities in England 
and Wales for the years 1992 and 1993. The audit 
appointments in question are shared between the 
in-house District Audit Service (DAS), which 
carries out approximately 70% of the work, and 
independent United Kingdom accountancy firms 
which jointly cover the remaining 30%. For these 
external audit appointments, the Audit Commis-
sion does not publish any notices in the EC Official 
Journal, but appears to select from a closed list of 
firms. The infringement procedure concerns these 
external appointments. 
The Audit Commission's published Annual 
Accounts 1993/ 1994 reveal that contracts worth a 
total sum of £ 13.961 million were entered into 
with private firms in the year 1992 and a further 
sum of £ 17.684 million in the year 1993. In the 
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view of the Commission, the service contracts 
entered into by the Audit Commission are 
covered by the provisions of the Services Direc-
tive. The services pr.ocured by the Audit 
Commission fall within the scope of the Directive 
(accounting, auditing and book-keeping services) 
and, pursuant to Article 8, the award procedures 
for these contracts are therefore covered by the 
provisions of the Directive. 
United Kingdom - Post Office sorting 
equipment 
The Commission has decided to send the United 
Kingdom a reasoned opinion following the 
Government's failure to ensure that the Post 
office fulfilled its obligations under the Public 
Supplies Directive (77/62/EEC, as amended 
by Directive 88/295/EEC). The infringement 
concerns a five year contract awarded in April 
1994 by the Post Office to a private company 
through a negotiated procedure without prior 
publication. The contract concerned the delivery 
of mail sorting equipment. As the value of the 
contract (£ 1.5 million per year) was in excess of 
the Supplies Directive threshold, the contracting 
authority should have published a notice in the EC 
Official Journal as required by the Supplies Direc-
tive (Articles 6 and 9), since none of the grounds 
for an exception were met in the present case. By 
awarding the contract without publishing a notice 
in the EC OJ, the Post Office therefore infringed 
the Supplies Directive. 
United Kingdom · Construction-related 
services in Northern Ireland 
The Commission has decided to send the United 
Kingdom a reasoned opinion following the 
Government's failure to ensure that the Depart-
ment of the Environment (DoE) of Northern 
Ireland fulfilled its obligations under the Services 
Directive (92/50/EEC). 
The infringement proceedings refer to the intro-
duction by the DoE Northern Ireland of "frame-
work arrangements" as a common means of 
procuring architectural, engineering and other 
construction-related services in Northern Ireland, 
through the constitution of a list of winners. 
Under this procedure, a tender notice is published 
in the EC Official Journal indicating a general 
service category rather than giving details of a 
specific contract. 
In its letter of formal notice, the Commission 
reminded the United Kingdom Government that 
unlike the Directive concerning the utilities 
,., -·-- +·+·+ **' 
roceedin 
sectors, the Services Directive does not allow fo r 
such "framework arrangements" and requires the 
contracting authority to apply the relevant 
procurement ru les for each specific contract as 
and when it is let. Therefore, the procedure 
whereby only a "framework arrangement" for the 
services in question is awarded through a call for 
competition in the Official Journal is in breach of 
Directive 92/50/EEC. The UK authorities have 
fai led to respond to the letter of formal notice (the 
first stage of Article 169 infringement procee-
dings) sent in August 1996. 
United Kingdom - Merthyr Tydfil Borough 
Council 
The Commission has decided to send the United 
Kingdom a reasoned opinion fo llowing the 
Government's failure to ensure that Merthyr 
Tydfil Borough Council fulfilled its obligations 
under the Services Directive (92/50/EEC). 
In November 1995, Merthyr Tydfil Borough 
Council published a call for tender for vehicle 
repair and maintenance services in the EC Official 
Journal. The call for tender indicated that the con-
tract would be awarded to the most economical ly 
advantageous offer, taking into account the 
elements of cost, quality of service, technical value 
and replies given to a questionnaire. By rejecting 
the offer of the complainant on another ground 
(the fact that the latter would not be operational 
before a certain date), the contracting authority 
took into account an element not mentioned 
among the award criteria, which amounts to a 
modification of those criteria. Such modification of 
the award criteria in the course of the public 
procurement award procedure constitutes an 
infringement of Article 36(2) of Directive 
92/50/EEC. The UK authorities have failed to 
respond to the letter of formal notice sent in 
August 1996. 
Portugal - Central Laboratory of Metrology 
The Commission has decided to send Portugal a 
reasoned opinion concerning violations of Public 
Works Directive 93/37. Two contracts awarded 
by the Portuguese Quality Institute fo r the 
construction of three buildings for the installation 
of the Central Laboratory of Metrology in Lisbon 
restricted the participation of EU tenderers to 
those established in Member States possessing 
official lists of contractors. This restriction 
breached the right of those established in the 
other Member States to participate in the 
procedure, in direct contravention of the Directi-
ve. The response of the Portuguese authorities to 
the letter of formal notice was not satisfactory. 
Portugal - Construction of Faro Tourism 
School and ancillary hotel 
The Commission has decided to send a reasoned 
opinion to the Portuguese authorities in connec-
tion with the award of a contract for the 
construction of the tourism school and an ancilla-
ry hotel in Faro. The contracting authority fai led to 
respect Public Works Directive 93/37 because it 
split the contract in two, one concerning the 
tourism school, the other the ancillary hotel. As a 
result, the two individual contracts fell below the 
ECU 5 million threshold above which contracts 
must be published in the EC Official Journal and so 
neither was published. The Commission considers 
that the contracts should be assessed as a whole, 
given that the hotel is intended to serve as a place 
where practical courses will be given to the tou-
rism school students. Portugal 's response to the 
letter of formal notice was not satisfactory, and 
subsequent contacts with the Portuguese autho-
rities have fai led to resolve the issue. 
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Resiimee 
Die Kommission hat ent-
schieden, wegen Verletzung 
der Gemeinschaftsregeln 
zum offentlichen Auftrags-
wesen den Gerichtshof 
gegen das Vereinigte 
Konigreich anzurufen sowie 
mit Grunden versehene 
Stellungnahmen an das 
Vereinigte Konigreich und 
Portugal zu iibermitteln. 
Die betreffenden Falle 
gehen zuriick auf 
Beschwerden von Unter-
nehmen, die <lurch 
Auft ragsvergabeentscheidun 
gen benachteiligt worden 
waren, sowie auf die 
Konformitatsuntersuchung, 
mit der die Kommission die 
Qualitat der Umsetzung 
von Gemeinschaftsricht-
linien regelmaBig iiberpriift . 
"Das offentliche Auftrags-
wesen macht 11 ,5% des 
Bruttoinlandsproduktes der 
Union aus und ist damit 
einer der wichtigsten 
Bereiche im Rahmen des 
Aktionsplans fur den 
Binnenmarkt, der gegen-
wartig fu r den Europai-
schen Rat von Amsterdam 
im Juni vorbereitet wird. 
Bis dahin werde ich gegen 
jeden Mitgliedstaat, der die 
Richtlinien zum offent-
lichen Auftragswesen nicht 
korrekt umsetzt, Vertrags-
verletzungsverfahren 
einleiten", erklarte Mario 
MONTI, als er die neuesten 
Entscheidungen der Korn-
mission kommentierte. 
For more information, 
please contact 
Christian Servenay 
DG XV/ B-3 
TEL: (+32 2)295 51 39 
FAX: (+ 32 2) 296 09 62 
E-mail: B3@dg15.cec.be 
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Mauvaise a lication des re les communautaires 
Transposition incomplete en 
Belgique 
La Commission a decide de 
saisir la Cour de justice coutre 
la Belgique pour aJ1oir manque 
a ses obligations de tramposcr 
la directiPe 93/38/CEE 
rclatiPe aux p1'ocedures de 
passation des marches dam lcs 
scctcurs de l 'cazt, de l 'htergic, 
des transports et des telecom-
mzmicatiom. Cette directiJJc a 
pour but l'o1tPcrt11re effectiFc 
des marches de trapaux> de 
foumitm·es et des sen1ices da11S 
ccs sccteurs au 1tiJ1eau comnttt-
nautaire. Elle p1'e1Joit que Les 
Etats ntembres mcttent en 
Pigzteur ses dispositions avant le 
1 er ju ill et 1994 et qu 'ifs en 
informC1Jt immf:diateinrnt la 
Commissio11. Ce dilai est a 
present largeme11t C.\pire. 
Certcs, la Be[qique a adoptc 1111 
Arrctf: Royal du 18 juin 1996, 
conccrnant la passation des 
ma1'c/Jes par zme sfrie des 
c11tites adjudicatrices. 
Nea11moim, ii manquc 
to1tjozm le cadre l{qislatif 
11atio11al pour les e1lt1'eprises 
priPes et publiques, q1ti ue so11t 
pas couJ>ertes par cct Arrite 
Royal et q1ti nc sont pas nwins 
des entitcs adjudicatrices dam 
le se11s de la Directive 
93/38/CEE. 
Co111me la Lettre de mise cu 
demrn1'e et l'avis motipf: 
1wtifif:es a l'Etat bc[ffe pa1' la 
Commission sont rcstes sam 
remltat satisfaisant> la Com-
missio11 tl decide de saisir la 
Ccmr de Justice a p1'0pos de 
cctte tmnspositirm iuconiplcte. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Christian Servenay 
DG XV/ B-3 
TEL: (+ 32 2) 295 51 39 
FAX: (+ 32 2) 296 09 62 
E-mail; B3@dg15.cec.be 
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La Com1nission a decide l'rnpoi d)ltll aPis 
motiJJc a la France pour mattJ!aise applica-
tion des r(qles com11m11autaires en matii:re 
de marches publics au mjet de la construc-
tion, a Saint- DC11is da11S la ba11lieue pari-
sie1111e, du Gra11d Stade de France rn vue de 
la Coupe du mo11dc de jr)()tball C1l 1998. 
Lespriejj- soule11cs par la Commission 
crmcernmt la qualificatio11 du contrat en 
ta11t que concession et le non-respect du 
principe de f cgalite de traitemmt, car 
f 'ofjfr a cte modifice C1l CO!tl'S de procedure. 
"Le respect des regles communautaires en matie-
re de marches publics est d'une importance fon-
damentale pour le bon fonctionnement du Marche 
unique. La Commission ne peut pas se soustraire 
a son devoir de poursuivre une telle infraction au 
droit communautaire, comme d'ailleurs elle l'a fait 
dans de nombreux cas similaires dans d'autres 
Etats membres. Les violations dans le cas d'espe-
ces sent claires et, le 2 ju illet 1996, le Tribunal 
Administratif de Paris a lui-meme donne raison au 
plaignant et annule la decision du Premier Ministre 
d'attribuer le contrat", a declare le Commissaire 
Mario MONTI. 
A titre principal , la Commission conteste au con-
trat attribue la qualification de concession mais y 
voit un marche de travaux. Le pouvoir adjudica-
teur cherchait effectivement a conclure un contrat 
de concession, c'est-a-dire un contrat qui devait 
comporter principalement des dispositions relati-
ves aux conditions d'exploitation du stade. Or, 
l'offre finalement retenue et le contrat effective-
ment conclu contiennent des dispositions faisant 
disparaTtre le risque d'exploitation pour le conces-
sionnaire. Le contrat final porte done essentielle-
ment su r la construction proprement dite du 
stade et doit etre considere comme un marche de 
travaux. 
En second lieu, le pouvoi r adjudicateur n'a pas 
respecte les procedures du reglement de consul-
tation, en permettant au soumissionnaire dent 
l'offre a finalement ete retenue, de modifier sub-
stantiellement le contenu de son offre en cours de 
procedure. II a ainsi porte atteinte au principe 
d'egalite de traitement. 
En dernier lieu, le contrat final prevoit l'octroi de 
marches de travaux complementaires importants 
au soumissionnaire dent l'offre a finalement ete 
retenue, sans aucune mise en concurrence, ainsi 
que la reservation d'un pourcentage de contrats 
de travaux et de services a des entreprises locales 
en violation des regles du T raite CE sur la libre 
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prestation des services (!'article 59), ainsi que les 
directives marches publics des services 
(92/50/CEE) et marches publics des travaux 
(93/37/CEE). 
Apres avoir re~u, le 14 mars 1996, une reponse 
des autorites fran~aises a sa lettre de mise en 
demeure, la Commission a demande un comple-
ment d'information en aoGt 1996. Des explications 
complementaires ont ete fournies par le gouver-
nement fran~ais mais les elements d'information 
ainsi recueill is n'ont pas suffi a infirmer les princi-
paux griefs retenus par la Commission. 
Avis motive contre la Belgique 
La Commission a decide d'emettre un avis motive 
centre la Belgique. Les autorites belges ont viole le 
droit communautaire applicable aux marches 
publics de travaux (directive 93/37/CEE) dans la 
mesure ou le marche de dragage de l'Escaut n'a pas 
ete mis en concurrence. 
La directive prevoit que tous les marches de tra-
vaux depassant le seuil de 5 millions d'ECU, doi-
vent etre mis en concurrence selon des regles de 
procedure precises. Bien que les travaux du dra-
gage de l'Escaut soient d'une valeur superieure a 
90 millions d'ECU, le pouvoir adjudicateur, en !'oc-
currence l'executif de la region ftamande, n'a pas 
mis en concurrence le marche au niveau commu-
nautaire, notamment en ne publiant pas d'avis de 
marche au Journal Officiel CE. Le marche a ete at-
tribue de gre a gre a une entreprise ftamande. 
La Commission avait demande dans sa lettre de 
mise en demeure du 20 mars 1996 au Royaume de · 
Belgique de faire suspendre la procedure d'attr i-
bution et de faire respecter le droit communautai-
re. Dans leur reponse du 15 mai 1996, les auto-
rites belges ont nie !'existence d'une infraction a la 
directive concernee. La Commission estime ne pas 
pouvoir accepter cette reponse et a decide 
d'emettre un avis motive. 
Portugal: 
Incorrect transposition 
The Co111missio1t comiders tlmt 
the tra11spositio11 by Portugal of 
public )l)Orhs Directive 93/37 
(Decree-Laws 405/93, 101/95 
and ('portaria>) 428/95) is in 
some respects incorrect and/or 
incomplete. It has therefo1'e 
decided to send a reasoned 
opi11io11, the main points of 
which a1'e notably: 
• the definitiom of public 1J1orks 
colltract, contracting aut/Jori(v 
a11d public wor!?s co11ccssio11 are 
incorrect 
• the trampositio11 of the 
prm,isions on selection c1'iteria 
render their implementation 
1m1J1orlwble 01· unduly discri-
minat01:v against bidden not 
established iit Portugal 
• the imposition of a Portuguese 
licC1Jce 011 all companies 
1J1ishi1tJJ to tC11dcrfor contracts 
1t1tder the thresholds is contra1y 
to t/Je j)-eedonz to proPidc 
SC11'tCeS. 
T/Je Commission has also 
decided to srnd Portugal a 
reasoned opi11io11 for incorrect 
a11d/or i11complete tramposi-
tion, by mcam of the Portuguese 
gweral ~vstc111 of admi11istra-
tiPe laiF, of the Remedies 
Directive (89/665). 
This DirectiPe requires Member 
States to eusure that effective 
and rapid revieJP procedures 
arc aJ1ailable to any person or 
firm 1p/Jich has or had an 
imerest in obtaining a procu-
remC1Jt contract coPe1'ed bv EU 
rules 011 opC11 and competf tiPe 
procurement procedures. 
PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 
Protection des dessins et modeles 
Der for den Binnenmarkt 
zustandige Kommissar, 
Mario MONTI, begrligte 
die beim Binnenmarkt-Rat 
am 13. Marz einstimmig 
erzielte politische -Oberein-
kunft zur vorgeschlagenen 
Richtlinie, i.iber den Recht-
schutz von Mustern. 
"Diese Entscheidung 
markiert einen wichtigen 
Schritt hin zu einem hohen 
Schutzniveau fur gewerbliche 
Muster in der EU. Dies wird 
Investitionen im Verarbei-
tungsgewerbe der Union 
anziehen und dadurch 
Arbeitsplatze schaffen sowie 
die globale Wettbewerbs-
fahigkeit der EU erhalten. 
Allerdings bedauere ich, dag 
der gemeinsame Standpunkt 
nicht den Vorschlag der 
Kommission enthalt, dag 
sichtbare Autoteile von 
unabhangigen Herstellern 
frei reproduziert werden 
di.irfen, unter der Bedingung, 
dag sie den Autohersteller 
angemessen vergi.iten. 
Der Rat hat hier eine 
Chance fur einen unionswei-
ten Standard vertan, der das 
Funktionieren des Binnen-
marktes im Bereich der 
gewerblichen Muster sicher-
stellen wi.irde," erklarte 
Monti. 
Le Conseil Marche intfrieur 1l 1a pas emie-
mnrnt suiPi la Com1nissio1t europfome dans 
so11 accord politique sur la protection jttridi-
que des dessim et modcles. 
I/accord politiquc attqztcl lcs ministrcs sont 
parFC1lltS a fYzmanimite, le J3 mars J 997 a 
ctc acezteilli avec quclques reserves par le 
Commissaire Mario MONTI. "Cctte decision 
marque une arancec 11otable dans les ~{forts 
qztc nous deployom pour assurer u11 niveau 
de protection eleve aux dcssi11s et modcles 
dam toute FU11io11 eztropecm1c. Cette protec-
ti011 stimulera les i11J1cstissemmts en Europe 
dans le secteur des prodztits 11tam~factures1 ce 
q11i pcn1tettra de crecr des emplois et de 
maimmir la competitil'ite de ru11io11 
curopeenne dans le mondc. Toutefois))' 
a-t-il ajoute1 (J'e regrette JJiJJement que cette 
positio11 coimnune 11e m5e pas 1t11 Marchi 
u11ique pour les pieces de rcchanlfe pour 
automobile/). 
En effet, la position commune des Ministres ne 
reprend pas la "clause dite de reparation" proposee 
par la Commission, en vertu de laquelle les pieces 
automobiles de rechange visibles peuvent etre 
librement reproduites par des fabricants indepen-
dants, a condition que ces derniers offrent une 
remuneration "equitable et raisonnable" aux 
constructeurs automobiles. Au lieu de ce la, elle 
prevoit que les Etats membres peuvent maintenir 
en vigueur ou introduire toute disposition prote-
geant !'utilisation d'un dessin ou modele afin de 
reparer un produit complexe (par exemple une voi-
ture) en vue de lui rendre son apparence initiale. 
Neanmoins, la position commune exclut, en princi-
pe, les pieces detachees qui ne sont pas visib les lors 
d'une utilisation normale (telles que les filtres a hui-
le, les courroies de ventilateurs et les autres pieces 
du moteur) et qui peuvent done etre librement 
reproduites par les fabricants independants des 
qu'un nouveau modele de voiture est mis sur le 
marche. 
M. Monti regrette que le Conseil ait ainsi laisse pas-
ser une occasion de fixer une regle claire, appl icable 
sur tout le territoire de l'Union europeenne et 
necessaire au bon fonctionnement du Marche uni-
que dans le domaine des dessins et modeles. II reste 
convaincu que la proposition modifiee, presentee 
par la Commission constitue une base d'accord va-
lable, tout en respectant l'avis du Parlement eu-
ropeen . Le debat n'etait certainement pas clos, 
puisque la position commune sera transmise en 
deuxieme lecture au Parlement europeen selon la 
procedure de codecision. La Commission, pour sa 
part, continuera a explorer les possibilites de par-
venir a un accord entre toutes les institutions con-
cernees sur cette question particuliere. 
La portee de la directive 
La directive, dont la proposition in itiale remonte a 
decembre 1993 et qui a ete modifiee en fevrier 
1996, permettra le rapprochement des legislations 
nationales sur la protection des dessins et modeles. 
Elle vise notamment a: 
• definir ce qu 'est un "dessin" ou un "modele", 
• etablir les conditions de protection (un dessin ou 
un modele doit etre nouveau et avoir un caracte-
re individuel), 
• fixer la duree de la protection ( de 5 ans au mini-
mum jusqu'a un maximum de 25 ans), 
• fixer le champ de la protection (le titulaire aurait 
le droit exclusif d'utiliser le dessin ou le modele et 
d'en interdire !'utilisation a tout tiers), 
• limiter les droits conferes par l'enregistrement 
d'un dessin ou d'un modele ( en principe, ces 
droits ne s'etendraient pas, par exemple, aux 
interconnexions entre composants), 
• fixer des regles sur la nullite de l'enregistrement 
d'un dessin ou d'un modele, 
• assurer la coexistence d'une legislation specifique 
sur la protection des dessins et modeles avec les 
autres systemes en vigueur dans certains Etats 
membres, qui protegent les dessins et modeles 
dans le cadre, par exemple, du droit d'auteur, du 
droit des marques ou des brevets. 
Des dispositions equivalentes pour la protection 
des dessins et modeles en droit communautaire, qui 
permettraient d'obtenir la protection d'un dessin 
ou d'un modele dans !'ensemble de !'Union 
europeenne en procedant a un enregistrement uni-
que aupres de !'Office de !'harmonisation dans le 
Marche interieur (marques et dessins), figurent 
dans une proposition de reglement egalement 
presentee en decembre 1993. 
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Political agreement on 
the proposed Directive 
concerning the protection of 
industrial designs and 
models, reached unanimous-
ly at the 13 March 1997 
Internal Market Council, has 
received a qual ified welcome 
from Single Market Com-
missioner Mario MONTI. 
"This decision marks an 
important step towards 
ensuring a high level of 
protection for industrial 
designs and models 
throughout the EU. 
This protection will stimulate 
investment in the EU's 
manufacturing sector, there-
by creating jobs and maintai-
ning the Union's global 
competitiveness. 
However" , Mr Monti 
continued, "I deeply regret 
that the Common Position 
does not ensure a Single 
Market for car spare parts". 
The Common Position does 
not contain the Commis-
sion 's proposal that visible 
car parts can be freely repro-
duced by independent part 
manufacturers on tl1e condi-
tion that they pay a "fair and 
reasonable" remuneration to 
the car manufacturer. 
"The Council has missed a 
chance to set a clear standard 
which would apply for the 
whole territory of the Union 
and ensure the proper 
functioning of the Single 
Market in the field of 
designs" stated Mr Monti. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Erik Nooteboom 
DG XV/ E-3 
TEL: (+ 32 2) 296 03 48 
FAX: (+32 2) 296 17 36 
E-mail: E3@dg15.cec.be 
PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE 
On 20 December 1996, 
participants of the 
Diplomatic Conference 
organised by the World 
Intellectual Property 
Organisation (WIPO) in 
Geneva, adopted the texts 
of two new Treaties. 
The first, the "WIPO Copy-
right Treaty", is centred on 
authors' rights; the second, 
the "WIPO Performances 
and Phonograms Treaty", 
concerns the protection of 
certain related rights. 
They represent a historical 
step in the international 
protection of copyright and 
related rights and constitute 
substantial improvements of 
the Bern and Rome Con -
ventions. The provisions of 
the Treaties concern not 
only traditional uses of 
works but also new techno-
logy applications. The new 
international Treaties take 
into account for the first 
time the possibilities and 
risks of new technologies 
and provide adequate and 
timely solutions. 
Pour plus d'informations, 
vous pouvez contacter 
Egidio Guerreri 
DG XV/ E-5 
TEL: (+ 32 2) 296 32 57 
FAX:(+ 32 2) 295 77 12 
_E-mail: ES@dg15.cec.be 
Protection des droits d'auteurs 
Le 20 decembre dernier) les participants 
a la Conference diplomatique organisee 
par FOrganisation Mondiale de la Pro-
priete Intellectuelle (OMPI) a Geneve) ont 
adopte les textes de deux nouveaux Traites. 
Le premier) ((Traite de FOMPI sur le droit 
d)auteur (TDAY) est axe sur les droits des 
auteurs)· le second) <<Traite de FOMPI sur 
les interpretations et executions et sur les 
phonogrammes (TPY) s)attache a la pro-
tection de certains droits voisins. 
Tous deux representent un pas en avant de 
portee historique dans la protection inter-
nationale des droits d)auteur et des droits 
voisins et constituent une amelioration 
substantielle des Conventions de Berne et 
de Rome. En meme temps) ils mettent a 
jour f Accord ADPIC con cl us dans le ca-
dre de FOMC. Les dispositions des Traites 
concernent non seulement les exploitations 
traditionnelles des oeuvres) mais egalement 
celles rendues possibles grace aux nouvelles 
technologies. Cest la premiere fois que des 
Traites internationaux s)attachent aux 
possibilites et aux risques des nouvelles tech-
nologies et fournissent) avant qu )ils ne se 
presentent) des solutions adequates. 
Tel est le cas notamment pour les droits de 
reproduction, qui ont fait l'objet d'intenses 
debats. Bien que les textes ne prevoient pas de 
dispositions explicites relatives aux reproduc-
tions temporaires des oeuvres ou prestations, 
les declarations finales de la Conference 
confirment que, dans l'environnement numeri-
que, toutes les copies d'oeuvres et prestations 
fixees seront egalement soumises au test du 
prejudice economique .. 
Plus specifiquement, le T raite sur le droit d'au-
teur complete la Convention de Berne sur la 
protection des oeuvres artistiques et litteraires 
et l'adapte a l'environnement numerique. Grace 
aux dispositions du TDA, les auteurs pourront 
beneficier d'une protection juridique dans le cas 
d'une distribution, d'une location commerciale, 
d'une communication au public y compris la mise 
a disposition du public de leurs oeuvres sur 
reseaux. De plus, une protection explicite est 
assuree aux logiciels et aux bases de donnees. 
En ce qui concerne le T raite sur les interpreta-
tions et executions et sur les phonogrammes, 
celui-ci reprtsente une avancee majeure dans la 
protection des artistes et des producteurs. Ces 
categories pourront beneficier grace au nouveau 
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T raite des droits exclusifs de reproduction, 
distribution, location commerciale et de mise a 
disposition du public sur reseaux de leurs in-
terpretations/executions et de leurs phonogram-
mes. En outre, les artistes/interpretes et les pro-
ducteurs de phonogrammes pourront beneficier 
d'un droit a une remuneration pour la radiodiffu-
sion et toute autre forme de communication au 
public a des fins commerciales. Comme dans le 
TDA, ce T raite prevoit egalement des dispositions 
sur les dispositifs techniques, les systemes de 
gestion des droits ainsi que le respect des droits. 
T ous les Etats membres de l'UE ont participe 
activement aux negociations de ces T raites et 
reconnaissent les resultats positifs auxquels ils 
ont abouti. La Communaute europeenne, repre-
sentee par la Commission, a egalement participe 
aux travaux preparatoires, sur la base de direc-
tives de negociation decidees en 1991 et d'un 
nouveau mandat de negociation approuve par le 
Conseil des ministres en novembre 1996. Elle a 
tout lieu de se feliciter des conclusions de la 
Conference, qui vont dans le sens des regles 
enoncees dans sa Communication sur les droits 
d'auteurs et les droits voisins dans la societe de 
!'information (voir SMN n°6). 
Quant aux milieux concernes, ils se sont 
declares satisfaits des resultats obtenus dans la 
negociation, bien que certains aspects n'aient pas 
reussi a faire l'objet d'un consensus. C'est le cas 
notamment du projet de traite sur la protection 
sui generis des bases de donnees, ainsi que 
la question de !'extension de la protection 
octroyee par le TP aux interpretations et exe-
cutions audiovisuelles. Les travaux de l'OMPI 
vont continuer sur ces deux aspects au cours de 
cette annee pour aboutir eventuellement a une 
autre Conference diplomatique au cours de 1998. 
Tout le monde s'attend maintenant a une appro-
bation rapide des T raites par la Communaute et 
ses Etats membres. Les textes prevoient en effet 
la possibilite pour la Communaute europeenne 
de devenir partie contractante, en lui octroyant 
les moyens de jouer un role actif dans les instan-
ces qui seront creees. A cet egard, deux propo-
sitions de decision du Conseil, l'une portant sur 
la signature par tous les Etats membres et par la 
Communaute europeenne, et l'autre sur la 
ratification de ces T raites au nom de la Commu-
naute, seront lancees dans les plus brefs delais. 
Les T raites entreront en vigueur trois mois 
apres que trente instruments de ratification 
OU d'adhesion auront ete deposes aupres de 
l'OMPI. 
Resiimee 
Am 20. Dezember 1996 
haben die T eilnehmer der 
Diplomatischen Konferenz 
der World Intellectual 
Property Organisation 
(WIPO) in Genf zwei neue 
Abkommen vereinbart: den 
"WIPO Copyright Treaty", 
der sich vor allem auf 
Urheberrechte bezieht, 
sowie den "WIPO Perfor-
mances and Phonograms 
Treaty" zu einzelnen 
verwandten Schutzrechten. 
Beide Abkommen bedeuten 
einen Durchbruch fur den 
internationalen Schutz des 
Urheberrechts sowie ver-
wandter Schutzrechte und 
flihren zu wesentlichen 
Verbesserungen der Berner 
Ubereinkunft und des 
Rom-Abkommens. 
Die WIPO-Abkommen 
betreffen im librigen nicht 
nur traditionelle Anwen-
dungen, sondern auch 
Anwendungen im Bereich 
der neuen Technologien. 
Dabei beriicksichtigen sie 
zum ersten Mai rechtzeitig 
die Chancen und Risiken 
der neuen Technologien 
<lurch adaquate Losungen. 
Transposition failures 
• The Commission decided to 
refer Ireland and Portugal to the 
Court of Justice for failing to 
communicate national measures 
to implement Directive 
93/ 83/ EEC on the coordination 
of certain rules concerning copy-
right and related rights applica-
ble to satellite broadcasting and 
cable retransmission. 
For the same reason, the Commis-
sion has decided to send a 
reasoned opinion to Germany. 
However, folloJlling the notifica-
tion of national implementing 
measures for Directive 93/ 83, 
the Commission has closed an 
infringement procedure against 
the Netherlands. 
• The Commission has decided to 
refer Portugal to the Court of 
Justice for failure to transpose 
Directive 92/ 100/EEC on rental 
rights and lending rights and on 
certain rights related to copyright 
in the field of intellectual proper-
ty (rights of performers, phono-
ram producers, film producers 
and broadcasters). Member 
States were due to implement the 
Directive no late1' than 1 July 
1994. 
• Following the notification of 
national measures transposing 
Directive 93/ 98/ EEC, the Com-
mission has closed an infringe-
ment procedure against Greece. 
Directive 93/98/EEC aims to 
eliminate disparities betJVeen 
national legislation governing 
the duration of protection of 
copyright (70 years from the 
death of the author) and of 
related rights. 
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MEDIAS ET SOCIETE DE L'INFORMATION 
Data Protection Law 
In its fifth meeting on 25 February 1997 the data 
protection working party adopted a recommenda-
tion on data protection law and the media. The 
working party, established by Article 29 of Direc-
tive 95/46/EC, is composed of representatives of 
the national independent authorities in charge of 
data protection and of a representative of the 
Commission. 
This, the first recommendation to be made by the 
working party, gives guidance on how to strike an 
appropriate balance between freedom of expres-
sion and the protection of the privacy of the 
individuals. Directive 95/46 authorizes Member 
States to derogate from specific provisions of the 
Directive in order to strike this balance. Effective-
PUBLICATIONS 
ly certain rights conferred on individuals such as 
the right of access to any personal data might 
hinder investigative journalism. 
Limits to the rights of individuals must be 
compensated by appropriate safeguards such a 
right to obtain rectification of any incorrect 
information which is published. Ethical and profes-
sional standards for journalists play an important 
role. All processing of personal data by news-
papers, broadcasters and electronic publishers 
which is not related to the use of their freedom of 
expression, in particular processing for marketing 
and billing purposes, must be subject to the rules 
of the Directive. 
For more information, 
please contact 
Francesco Ruggeri-Laderchi 
DG XV/ D-1 
TEL: (+ 32 2) 295 08 15 
FAX:(+ 32 2) 296 80 I 0 
E-mail: D l@dg15.cec.be 
Pour en savoir plus sur le Marche unique ... 
• "La conference intergouvernementale sur 
!'Union europeenne: repondre aux defis du 
XXleme siecle" - Ouvrage collectif - Ed. Juglar -
1996 - Avec notamment les contributions de MM. 
Monti, Oreja, Bangemann; Mmes Bonino, Oury, 
Guigou; les professeurs J.V. Louis, Tizzano, Wail-
er; le juge Mancini. 
• "Marches publics et marche unique" par Mario 
Monti - Revue du Marche Unique Europeen, 
4-1996. 
• "La politique communautaire des marches 
publics: necessite ou souci de perfectionnisme?" 
par Alfonso Mattera - Revue du Marche Unique 
Europeen, 
4-1996. 
• "La nouvelle procedure d'information mutuelle 
sur les mesures nationales derogeant au principe 
de libre-circulation des marchandises a l'interieur 
de la Communaute" par Eric Gippini Fournier et 
Serena La Pergola - Revue du Marche Unique 
Europeen, 4-1996. 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter 
le secretariat de M. Matera: 
TEL: (+ 32 2) 296 15 85 OU 296 80 61 
FAX: (+32 2) 295 71 91 
L'impact et l'efficacite du Marche unique: 
Publications (voir SMN No 6) 
La publication des 39 etudes est en cours. Le rapport Monti est deja 
publie en anglais ("The Single Market and Tomorrow's Europe" - No Cat. C 1-
01-96-0 I 0-*-C). Les autres versions linguistiques de ce rapport seront dispo-
nibles bientot. 
Renseignements relatifs aux modalites de commande: 
Office des Publications Officielles des Communautes Europeennes 
Service Vences (OP 4) 
TEL:(+ 352) 2929 / 42 658 
FAX: (+ 352) 2929 / 42 759 
Informations complementaires et autres publications: 
Alexandros Spachis 
DG XV/A-I 
TEL: (+ 32 2) 295 62 97 
FAX: ( + 32 2) 296 09 50 
E-mail: A l@dg15.cec.be 
Les resumes des etudes sont disponibles sur le WWW: 
http://europa.eu.int/en/comm/dg 15/dg I 5home.html 
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